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Second chance schools 
Learning from experience 
The insertion of  young people into society in general, 
and the labour market in particular, remains a central 
challenge  in  the  continuing  construction  of  the 
European Union. The forces  of innovation  and  the 
growth of the  European economy are  based  on  the 
knowledge and skills of  its citizens. 
Viviane REDING 
There is  evidence of an acceleration in the evolution of 
technology,  science  and  commerce.  The  continuous 
updating of know-how  becomes  the  prime  asset  for 
keeping pace.  Even so,  a significant number of young 
people fail  in school and consequently do  not acquire 
the requisite "base-line" skills and capabilities. 
European  Cormnissioner  In the European Union, one out of five young people 
G  -
aged 18-24 acquire lower secondary education at the 
most.  Some Member States score significantly above the average, whereas 
there are alarmingly low scores in certain urban or decentralised areas, as 
well as in disadvantaged social groups within different countries. 
Educational instutions face a dilemma. On the one hand, economic effec-
tiveness;  on the  other,  social justice in terms of how they organise  the 
learning process. The demands of  the information society; inflation of  qual-
ifications on the labour market, and increased emphasis on performance 
and competitiveness may lead them to bolster the curriculum. This tends to 
dramatically amplify problems such as fatigue, truancy, learning difficulties 
and, as a consequence, failure. 
In the learning society in which we live,  social stratifications are increas-
ingly based on the demarcation lines between the "haves" and "have-nots" 
of skill and qualifications. Dropping out of school has more lasting conse-
quences than it had in the previous decade. It can mark an individual for 
life and radically narrow the scope of his life-projects. 
THE LEARNING SOCIETY BEGINS AT SCHOOL. Schools should develop 
not only the basic reading, writing and calculating skills which enable a per-
son to absorb and analyse information, it should also develop a taste for the 
acquisition of knowledge, as  well as  general learning techniques (learning 
how to learn). Skills relating to new technologies, foreign languages, com-
munication skills, as well as  "meta", "transversal" and "personal" skills and 
attitudes, are increasingly regarded as  the basic requirements of this new 
economy. LEARNING  FROM  EXPERIENCE 
Pupils who drop out of school without these basic skills are less  able, less 
willing and less  organised to  embark on a strategy of life-long learning. 
Succeeding in school is  a condition sine qua non in the knowledge-based 
labour market and society. 
Launching the Second Chance School scheme as  a follow-up to its 1995 
White Paper "Teaching and Learning: Towards the Learning Society", the 
European Commission, together with Member States and local authorities, 
decided to make a stand against this phenomenon by providing new, tailor-
made avenues back to the world of work and active citizenship for these 
deprived young people. 
We were not just beating the drum as "caring" politicians. Our economies 
truly needed these young people, who were lost treasures of  potential. Since 
1995 there has been increased recognition of  this fact. Now, we believe that 
the Second Chance Schools may very well have paved the way for recovery. 
FIGHTING  SCHOOL  DROP-OUT has  been integrated in the 'Luxembourg' 
employment process; it has received renewed impetus at the Lisbon summit 
of 23-24 March 2000 and school failure  has  been adopted as  one of the 
Structural Indicators  for  the Implementation of the Lisbon strategy. The 
European Report on Qyality of  School Education was also significant. It was 
adopted by education ministers of 28  European countries in  Bucharest in 
June 2000, recognising school drop-out rates as  a quality indicator of school 
education. The Second  Chance  Schools  are  also  included  as  one  of the 
Action points of  the Action Framework for Sustainable Urban Development 
in  the  European Union. The Parliamentary Assembly of the  Council of 
Europe has called on all its Member States to launch second chance school 
pilot projects 
Though specific funding for the Second Chance School projects was  not 
available in 1996, the new Objective Three of  the Structural Funds and the 
innovative Grundtvig strand of the SOCRATES II programme now offer 
ample financial opportunities to support positive action in this field. 
We are starting to see the positive results of these Second Chance School 
projects as  they are summarised in this publication. I hope we can all find 
in these results new sources of  inspiration for our fight against school fail-
ure and social exclusion. 
Viviane REDING 
Member of  the European Commission 
responsible for Education and Culture 
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Visions and Strategies 
The first chance must not be the last 
Joussefhas three years of  youth prison behind him. Now he holds a tempo-
rary job as a waiter. It is seasonal work. Sometimes he slaves twelve hours a 
day; sometimes they don't need him. No job; no money. Even so,Joussefis 
happy enough. He has to live with a second handicap: now twenty-one, he 
left school without a qualification. He'd like to learn a trade, but going to 
lessons every day and not being paid is not his "thing". 
Vera seems happy: she's been living with friends  in a house registered for 
demolition. To begin with, neighbours threatened to 
call the police, but now they've come to accept the 
nest of street urchins  next door.  So long as  there's 
peace ... The eighteen-year-old has a philosophy of  a 
sort: drop out, run from the trap. The only way for 
Vera to be free is to avoid social constraints. She's cut 
all ties with her family; she played truant for years; if 
she  needs  money,  she goes  scrounging. But some-
times she asks herself: is  this it? 
Moucef  Gar  hi, 20, 
MARSEILLES, FRANCE. 
Henrik  chucked  school  in  the  seventh  grade. 
Teachers  didn't  understand  him,  the  other  kids 
laughed. Now, he seldom leaves his parents' home. 
He sleeps  all  day,  watches tv and fiddles  with his 
computer all  night.  Henrik likes  his  parents,  but 
keeps  out of their way.  The fact  that they worry 
about his future gets him down. Really, he'd like to 
crawl  out  of his  shell.  But  how?  Joussef,  Vera, 
l-Ienrik. Truants, victims, drop-outs. Have they got 
a future?  Numberless young people in Europe are 
labelled "difficult" because  they refuse  to  fulfil  the 
demands  society  makes  on  them.  They have  one 
thing in common: they all left school without a cer-
tificate. The reasons are  many and various. Violent 
kids or drug addicts are kicked out because they rep-
resent a danger to other kids; teenage mothers just 
don't have  time  for  school  and  a screaming child; 
First chance school gave me 
nothing. I didn't like 
the classes. It didn't go in and 
stay in; it went in and came 
out again. It didn't interest me. 
Maths, French,  I didn't give 
a damn! If  I want to build 
a wall, what use is French? 
That's just to give you 
an example. I want to work 
in a restoration co-op or the 
police.  They're the highest paid 
e  -
kids in areas where unemployment is the norm lack 
incentives to achieve in class; highly-gifted kids skip lessons because they are 
bored.School drop-out is a complex subject. Education experts estimate that 
one out of  five pupils achieve secondary education at most. Boys outnumber 
girls. Girls may sit in a class like well-behaved pupils, yet mentally catapult 
themselves into the private world of their dreams. Over 20% of  unemployed 
youths aged 15-25 admit to  skipping school.  Clearly, if they leave  school 
early and without a certificate, they are  going to face  possible  unemploy-
ment, economic hardship and social exclusion. If  they are going to accept a 
second chance, it has to be different, better than the first. THE  FIRST  CHANCE  MUST  NOT  BE  THE  LAST 
Second Chance Schools: a  successful new formula 
In 1997-1999, the European Commission pushed hard for  the develop-
ment of Second Chance Schools  for  those who had turned away from 
school the first time around. The term needs clarifying. 
The aim is  not to repeat the old formula of grades, goals, certificates. It 
would be suicidal for  two reasons. First, does it make sense to  offer the 
same unpalatable formula? It may work in one or two instances, but suc-
cess will be limited. Second, is  a recognised school qualification always a 
valid professional ticket to an interesting job? Does it prepare the youth for 
that first step into working life? 
We need to find a new word for the term "employ-
able" which takes account of the serious character 
of the  task,  the  norms  of practice,  the  complex 
world of the working-place. 
This  means  leading  the  student  into  this  alien 
world, or bringing professionals into the school to 
impart expert knowledge and skills. Whether first-
or second-chance schools,  the concrete world of 
real experience must be the map and compass of 
learning. 
The students must be  able  to test out what they 
learn in the classroom. The second chance must set 
out to  attract the non-conformist, the child who 
plays truant. And there is a solid, pragmatic reason 
for  adopting forms  of education which combine 
theory and practice. In Member Countries of the 
EU  where  alternative  models  of  professional 
preparation exist, the chances of  integrating youths 
Heidi, 21, 
LEEDS, GREAT BRITAIN 
Before school, I did nothing at all. 
j ust stayed at horne and drank. .. 
But llO'W I ·want a j·econd chance 
to become part qf.wciety. That's  why 
I go to school. 
into the job market are  far  higher than in countries which rely on tradi-
tional qualifications alone. 
Encouraging competence and independence 
Up-to-date knowledge, valid qualifications and the ability to plan profes-
sional strategies - the triad of life-long employability.  From basic  maths 
and spelling to highly complex professional know-how, only subject knowl-
edge can be taught. All other qualifications- the ability to work in a team, 
to  argue  points,  competence  in  planning  and  creativity  - must  be 
acquired.  Teachers  and  trainers  must  create  the  space  for  individual 
growth. The learning process must help students to evaluate, order and 
connect experiences. During this process of acquisition, roles need to be 
reversed  sometimes;  teachers  can profit from  the  competence  of their 
pupils and trainees. 
Students with a history of truancy and lack of qualifications seem to be The Second Chance 
Luca Carrera, 17, 
CATANIA, ITALY 
School? In Italy the teachers divide you into 
categories.  The ones who are present or absent. 
The ones ·who get on,  those that can't  ...  So I dropped 
out when I was 16. I did military service 
as a paratrooper.  When I returned  from Albania, 
I decided to enrol at the Second Chance School. 
Where I live in Catania unemployment is a big 
problem. There's a lot ~f  ignorance. 
poor achievers, resigned, anxious, timid, feeble, unsure of themselves, and 
they have trouble establishing contact with people. Often they are unwill-
ing to accept rules, they provoke, lack control and concentration. They are 
unable to plan, are aggressive and easily wounded. They feel lonely, unloved 
and inadequate. 
In short, they are disorganised and slow to adapt.  Teachers often react to 
this negative input list with aggression, or wave it aside in frustration. 
What else  can they do?  Mockers speak of a "pedagogy of apathy".  It is 
Alex, 17, SVENDBORG, DENMARK 
I live in a small town, and attend a school 
with 152 students, boys and  girls.  We work out ofschool too. 
We do  work experience. Before the SCS, 
I went to a traditional school,  and I got good results. 
Some teachers were real~y nice.  But I wanted a job as soon as 
possible. I was  fed up because we were always doing 
exercises. It was my decision to enter the SCS and I love it. 
rarely  noted  that  these 
young  people  are  often 
enthusiastic  and  compe-
tent in areas which lie out-
side the school boundary. 
Thus,  Second  Chance 
Schools  can  only  develop 
successful  approaches  to 
integrate drop-outs if they 
set  out  to  discover  the 
individual's  abilities  and 
reward them. 
An  important  factor  in 
effective work with youths 
is  that  they  themselves 
decide  in  fa~our of a par-
ticular measure. 
The  pressure  of suffering 
in  their  everyday  lives  is 
often  so  great  that  they 
really want to change it. 
The  single-minded  stub-
bornness, resolution and staying power which has kept them going can 
be channeled into a  learning and work programme - even at the cost of 
a lot of effort. Information and Communication Technology skills 
Essential but no guarantee of a  job 
After a three-month I CT course, Mike and his team have got a computer 
network up and running with a new Linux system. Such a demanding task 
was not the aim of their training. The lecturer formed  a few  computer 
freaks into a group, let them tinker about, and obtained the paperwork they 
needed. On the course completion certificate, all  stages of the work suc-
cessfully completed will be noted. At last Mike has proof  of  his I CT knowl-
edge in his hand. During the course, he mostly taught himself 
At school, dictation was embarrassing for Tulin. Her text came back with 
more  red  ink than blue  on  the  page.  And yet,  she  loves  to  express  her 
dreams and fears in verse. She had almost stopped writing until the Writers' 
Workshop opened at the local youth centre. Tulin types onto the comput-
er,  then lets the spell-check take over.  She shows the advisor the results. 
Together they make improvements. Tulin corrects her work and prints it 
out- the evidence of success is  there in black and white. 
Alexander works in production. He slaves really hard every day. Writing is 
not his thing. He was  convinced that typing was  a woman's job. Then he 
watched friends at his youth club "chatting" online. Sceptical at first, he was 
soon hooked. He wanted to take part in the Internet 
conversation.  Laboriously he  tapped out the  letters 
on  the  keyboard  to  introduce  himself to  his  chat 
mates. They'd moved on to another topic before he'd 
finished a line. But Alexander was seized with ambi-
tion.  He  forgot  time,  cursed,  practised,  and  after 
hours he managed it.  He had mastered the field  of 
letters and could join in the chat-session. 
The computer offers an attractive new way to learn 
which sweetens tiresome swotting. It is  a tool of the 
future, and sometimes the work involves developing 
hardware and software. The mastering of the com-
puter ABC is  the key to•a new technical culture. To 
have a chance on the job market today and tomorrow, 
some  ICT knowledge  is  essential.  But know-how 
alone will not guarantee a job. 
It is crucial, however. Young people on the first or second educational path 
to qualifications realise that mastering the computer opens up new ways of 
learning. It is  a goal for learning in itself, and this has far-reaching conse-
quences. Technology dictates the functions of time and place in learning, 
and the traditional role of the teacher has changed. The focus  is  on learn-
ing and working independently. That means acquiring knowledge accord- ~,~ 
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ing to  one's  needs  and whims, but it also  means  approaching problems 
together, learning from success  and failure.  If you  reach a dead-end, you 
aren't alone. That must be learnt too. 
Learning with multimedia technology forces  the learner into an integral 
approach to qualifications, particularly those tired of "school", the "diffi-
cult" youths. It means the integration of key,  subject,  and social skills,  a 
team-orientated  approach  to  thinking  and  learning in  a  co-operational 
structure, permanent and innovative learning, mutual shaping of the learn-
ing process for all who take part in it. 
The provision of user knowledge - for  example, training in special com-
puter software  - can become a necessary constituent in the educational 
programme of a "Second Chance School". The ultimate goal must be to 
understand the task, draw up strategies, acquire know-how, solve the prob-
lem, and evaluate success. 
Simple training on ICT-user skills is  no way enough to save young people 
from unemployment. The acquisition of method, social and media compe-
tence within the framework of  an integral approach to qualifYing are essen-
tial.  Education facilities with modern ICT equipment are a pre-requisite 
for accessing specialised knowledge, obtaining key qualifications, and learn-
ing to reflect with professional competence. Methodical programmes for 
self-learning are crucial in the ICT age. New opportunities - Interview 
The fight against social exclusion 
Anna RODRIGUEZ 
The  success  of a  "Second  Chance 
School" depends on whether the cur-
riculum  and  methods  of education 
offered  by  the  school  appeal  to  the 
youth of  today. 
In  this  perspective,  the  European 
Commission views the use of the new 
technologies as  a positive step towards 
creating opportunities. 
It is  equally  important  to  liaise  with 
those firms  in which youths complete 
their work experience. But has this col-
laboration been successful? 
Is  it  really  possible  to  assist  school 
drop-outs  or  disadvantaged  youths  to 
find a job by means of the new media? 
Ralf Makrutzki  asked  Anna  Rodri-
guez,  joint  principal  of the  "Second 
Chance School in Marseilles. 
According to the European Commission, hi-tech can help to release creative 
energy in youths.  This has a positive irifluence on  their professional inte-
gration, and increases their chances if  securing a qualified position. Has 
this assumption proven to be correct? 
ANNA  RODRIGUEZ:  Oh, yes.  In our school  alone  quite  a  number of 
youths have experienced this process in a positive way.  But I must qualifY 
this success by noting that it applies to no more than ten percent of  our stu-
dents. And these are not necessarily students who excel in French or maths, 
but those whose talents lie, for example, in more artistic fields. 
These students were quick to understand how to design a website that is 
both aesthetic and functional. In terms of psycho-dynamics, success is vir-
tually guaranteed. Success and recognition produce self-confidence, moti-
vation and energy. These people find jobs. 
I'm convinced we can increase this percentage considerably. If  we were able 
to accurately analyse the needs of firms in the new field of info-technolo-
gies  and acquire  appropriate hard and software, it should be possible  to 
achieve better rcs:tlts in the multimedia, 3D, music and fashion industries. 
Unfortunately, cash is the problem. The Second Chane 
1  How has the school worked with  firms? 
• 
ANNA  RODRIGUEZ: We are currently operating with about 200 compa-
nies,  and the motivation for  being involved in this project is  different in 
each case. I'd say that 25 percent have studied our concept and come to real-
ly understand it. Their representatives work on the "Comite de Reflexion" 
to  improve  the  concepts  of education  and  integration.  Many firms  are 
pleased with our programme whereby students gain work experience over a 
period of one to two years, ideally with the same firm, so that they can be 
trained within an appropriate environment. 
Other firms are more interested in the curriculum and methods by which 
we  teach at this  school. These firms  not only take on students for work 
experience;  they also  benefit from  the knowledge  the youth brings with 
regard  to  the  new  technologies. There  are,  of course,  other companies 
which find it economically attractive to take on an unpaid, trained worker. 
This factor should not be  underestimated. The European pilot scheme 
The five principles 
Member States have been working to reform their educational systems so as 
to better respond to the needs of  young drop-outs.  Mainstream education 
must confront all the factors which place young people at risk of  education-
al failure in order to succeed. The Second Chance Schools respond to this 
challenge by offering drop-outs quality training opportunities customised 
to  meet their needs. To provide  a real  alternative  and improve  access  to 
knowledge, the SCSs have mobilised the best of local resources, including 
the employment of  highly-qualified educators and social workers with solid 
experience of  youngsters with behavioural and learning difficulties. 
The SCS target young people for whom school is  no longer compulsory, 
but who lack the skills  to enter the labour market. Many of these young 
people have faced hardships of  different kinds, often in broken-up families. 
Some of  them retreated into themselves, some found comfort in drugs and 
alcohol, others lashed out at society and became law offenders. 
The combination of  factors makes it very difficult for them to find a job or 
function in society. The response of Member States to the SCS initiative 
was reserved, and only 13 projects were selected for the pilot scheme. The 
chosen projects offer hope to youths who need an alternative  that main-
stream educational systems could not provide.  The SCSs have adopted an 
integrated approach that takes into consideration factors that motivate and 
encourage in a way that traditional models do not.  Nevertheless, the train-
ing strategies adopted by the SCSs differ significantly from school to school, 
since they are influenced by local and national circumstances. To establish a 
common framework for  the conceptual development of the projects,  the 
Commission has defined a set of principles that relate to the rapport with 
local agencies, teaching and counselling, the relationship with the world of 
work, and the context in which the schemes were implemented. 
THE  FIVE  PRINCIPlES  that Second  Chance  Schools  have  to  consider 







A committed partnership of local authorities, social services 
and associations and the private sector, the latter being 
a key source of training placements and future jobs 
Teaching and counselling which focus on the individual's needs, 
wishes and abilities, and stimulate his or her active learning 
Flexible modules which allow the acquisition of  basic skills 
(numeracy, literacy, social skills) combined with practical 
training in and by companies 
1  A central role for the acquisition of skills through computer studies 
V  and new technologies The Second Chance 
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Localisation in districts where young people live  and gather to promote a 
more integrated strategy for urban regeneration and open up new horizons, 
both for the young people and for the urban environment in which they live. 
The main advocates of SCSs are  the local  communities. Their support is 
crucial for the successful implementation of the projects, for  the develop-
ment of  the partnerships necessary for an efficient use of  local resources and 
for the involvement of the private sector in offering concrete employment 
opportunities. The private sector should play not only the role of potential 
employer, but also  contribute to the development of the curricula to make 
the qualifications relevant to the needs of the local labour market. 
The integrated approach that lies behind the training strategies adopted by 
the SCSs demands the development of individual training paths  tailor-
made to meet the needs of  each young person. The individualised training 
programmes  are  developed  together with  the  students  and  include  the 
acquisition  of  basic  skills,  vocational  skills  and  on  -the-job  training. 
Training in foreign languages is usually also offered. Flexible modules that 
allow the student to learn at their own pace should characterise the personal 
training programmes. 
Information and Communication Technologies (ICT) play a key role in 
the learning programmes of SCS.  The role ofiCT is two-fold: as  a teach-
ing tool and as a subject to be learned. Experience has shown that ICT real-
ly works. It helps increase the motivation in particular with "difficult" tar-
get groups, facilitates the acquisition of self-learning skills and allows the 
implementation of  individual-based teaching programmes. The importance 
of ICT means that the staff of the SCS should be familiar with these new 
technologies. 
Having strong links with local reality, the areas in which the SCSs are set 
up have not been chosen randomly. Serious socio-economic problems and 
high rates of  unemployment characterise the environment of  the SCS. This 
local  context contributes to discrimination against weaker groups of the 
population, and young people in particular. Being part of the environment 
in which people live in a situation of  personal disadvantage, the SCS should 
not only be seen as a training institution, but also as  a Community Centre 
that contributes to the implementation of  local development projects. Some examples 
Training strategy 
Local conditions and the training strategy in each school heavily influence 
decision-making regarding the curriculum and educational programmes of 
Second Chance Schools. The curriculum is devised with a precise objective: 
to let the students gain a recognised certificate, whether at a national, region-
al, local or school level. The report on Educational Methods commissioned 
by the  Directorate General of Education and  Culture noted  the  great 
diversity among Second Chance Schools when it comes to the question of 
training  programmes.  In  some  schools,  training  aims  at  preparing the 
pupils for  a specific job; in others, it focuses  on broader career develop-
ment, including life-long learning, employability and cognitive skills. 
Though many Second Chance Schools have firm links with national edu-
cational  structures  and  nationally  accredited  studies,  they  devise  pro-
grammes for a specific target audience with special needs: excluded young 
people. One factor that unites Second Chance Schools, however, is  their 
concern with  basic  skills.  All  offer  tuition  in  the  native  language  and 
maths, sometimes also in a foreign language - English is  most frequent-
together with computing and information technology. 
The information technology is exploited in various ways. In some schools 
it is  taught as  a subject; in others PCs are a tool. By the use of different 
software,  basic  skills  can be  acquired.  Off-the-shelf packages  are  often 
available in the native tongue, as  are foreign languages and maths. 
Because of the characteristics of the students, integrated life-skills are also 
recognised as  an important supplement to the curriculum. The learning of 
life-skills (i.e., life-long learning, learning to learn, co-operation and team 
work, communication skills, socialisation and ethical skills, among others) 
is  often integrated into different activities, but it may also be part of more 
informal procedures. Although all Second Chance Schools have developed 
interesting teaching strategies, we have chosen as case studies those schools 
that have given heavy emphasis to a specific skill area: 
~  /  Basic skills at Marseilles and the Cologne Tages-und 
/  Abendschule 
~  Life skills at Norrkoping and Leeds 
~  Vocational skills Bilbao and Svendborg 
Basic skills 
TilE SECOND CIJANCE SCHOOL OF MARSEILLES 
The  Marseilles  Second  Chance  School  is  a  newly-created  institute. 
Unemployed  young  people  aged  16-25  without  a  diploma  attend  the 
school.  Situated in the quarter ofBegude, this is regarded as a problem area The Second Chance 
with high rates  of unemployment.  Many students have  a 
migrant background, and they are mainly North Africans or 
nomads with problems of integration caused by their dual 
culture. Most of them are French nationals. 
To better respond to the needs of its target group, the SCS 
applies an  alternating approach. In the first phase of study, 
the student spends 2/3 of the time in school and 1/3 in the 
enterprise; in  the second phase, 1/4 is  spent in the school, 
3/4 in the enterprise. 
The training programme stresses the importance of increasing self-esteem. 
Disadvantaged youngsters need to boost their confidence in themselves.  To 
this end, the curricula of  the school emphasise the acquisition of  basic skills, 
training the young person for work, though not for a particular job. The 
challenge is  to develop the young person's ability to be gainfully employed 
and to cope with different employment situations. 
The training programme is  divided into five  main areas: 
~  Communication skills including writing and reading skills 
English 
Community skills 
The school dedicates  75% of the curriculum to  teaching these skills, but 
does not differentiate basic and life skills.  We could call these "transversal 
skills" in that they teach the youngsters how to adapt to different employ-
ment situations. Even when working in the same company, these skills give 
them the flexibility necessary for  professional growth. By analysis of the 
nature of the work, the youngsters learn to understand what they do in the 
enterprise, as well as the notion of  generalising know-how (which facilitates 
the use of gained knowledge in new situations). 
This emphasis on basic skills does not mean that vocational training is  not 
important. The SCS of  Marseilles is very innovative in this area and is tak-
ing an  active  part in the  European project SNOW-Simulation for  New 
Opportunities of  Work. This project applies the methodology of simulated 
enterprises to disadvantaged youngsters,  and it is  co-financed under the 
Connect initiative. 
Another Connect project in which the school is currently involved regards 
the application of information technologies. This project aims at develop-ing a smart card (carte a  puce)  to describe the portfolio of com-
petencies.  Together  with  other  SCSs,  Marseilles  hopes  to 
develop a European standard, a kind of  recognised diploma for 
graduates. 
THE SECO~D CHANCE SCHOOL OF COLOGNE  (TAS) 
The school  is  targeted  at  young  persons  who  have  finished 
compulsory education, but leave without a certific.ate. The main 
aim of the training programme is to assist students to complete 
their basic education. The beneficiaries attend full-time cours-
TRAINING  STRATEGY 
es which lead to a school-leaving certificate of  general education.  Specific 
emphasis  is  given  to  the  improvement of linguistic  skills  (especially for 
immigrants). The programme of basic education includes an introduction 
to  the  use  of modern  communications  equipment and the  exchange  of 
world-wide information.  An innovative aspect of the school is its Internet 
Cafe, which is open not only to students, but also to people from the neigh-
bom·hood. 
The acquisition of skills  necessary for  successful entry into the world of 
work is  also included in the training programme. First impressions count, 
and contact is  normally made by means of a good job application. 
TAS has launched the Application Centre (Bewerbungstr~jj), in which stu-
dents are intensively trained to apply correctly and successfully. 
The purpose of the Application Centre is to teach them: 
- t?? To write letters of application 
~To  put together documents to support the application 
t1' To use Internet to collect information for their purposes 
~To  talk and present themselves on the telephone 
~To  make a success of the job interview 
~To  dress appropriately for an interview 
~  To be aware of body language 
Two social workers work exclusively in the Application Centre to help stu-
dents. They show them how to use literature and journals in which vacan-
cies are published. They also simulate job interviews that can be recorded 
on video and analysed. 
The training programme of  the school also includes courses aimed at gain-
ing the qualifications to start an apprenticeship or facilitate integration into The Se.cond Cha  ce 
the world of  work. The role of  learning at work is to give 
students a taste of the world of work through practical 
training periods in the companies. 
life skills 
'THE SECOND CHANCE SCHOOL OF NORRK()PING 
Norrkoping is a middle-sized city that was highly indus-
trialised. Today,  it  faces  major unemployment and the 
consequent difficulties as  a result of factory shutdowns. 
The School has  designed a 2+3  model where students 
attend school 2 days of the week and work in the part-
nership  companies  for  3  days.  Through  a  mentoring 
scheme  and  a  contracting  system,  the  companies  are 
committed to conduct part of  the training delivery. 
The school week is divided into theory and practice. As a rule, the student 
comes  to  school  on  Monday  and Tuesday,  and  works  on Wednesday, 
Thursday and Friday.  Every student has a real job and a personal mentor 
who is an employee of the firm. A contract is signed between the different 
parties (school, student, and employer); it defines the tasks the student has 
to learn at work, and the subject area the school has to cover. 
In Norrkoping, the compulsory subjects are Swedish, English, Maths, I.T. 
and Life Skills.  The school has e1nbedded the course of  Life Skills into the 
curriculum and the subject is  offered to all  Second Chance students. Life 
Skills covers learning social competence (time management, consideration 
for others, ethics, consumer education, dealing with banks, invoices, taking 
out loans, paying taxes, and so on). Health and food, sex education and liv-
ing with another person are considered. Other habits too, such as smoking, 
early motherhood, abortion, drugs, poor diet, hyperactivity. As a result of a 
suggestion from employers, good manners and behaviour are also treated. 
How to look for a job is a subject of  study, and housing issues are dealt with. 
The responsibilities of  life in a democracy is discussed. In Norrkoping, Life 
Skills are taught for two hours every second Monday and Tuesday. 
THE SECOND CHANCE Scr-lOOL OF L EEDS 
Leeds Second Chance School is an example of a structure within an estab-
lishment, the East Leeds Family Learning Centre, and it offers work-based 
training individually customised to facilitate access to a job. Guidance and 
learning support are available in the Key Skills Unit and individually. The 
role of the student-support worker is essential. 
In Leeds, all  students have  an  individual programme which includes the 
following  core  subjects:  English, Maths, I.T.,  Employment Skills.  Life 
skills are integrated into activities such as the Crafts Club. During sessions 
of  handiwork, thematic discussions about important matters of  daily life are 
encouraged. 
Students spend most of their time on various projects built around chang-TRAINING  STRATEGY 
ing themes. They are encouraged to pursue research, e.g. on 
Internet.  Informal  and  incidental  learning  are  generated 
through "club  sessions",  gatherings  based  on handicrafts 
and other themes.  Four weeks out of  42 are spent in work-
practice.  The curriculum consists of a core curriculum and 
a number of projects, which enable students to work at lev-
els  1  or  2.  Those  at  Level  1  are  accredited  with  the 
Vocational Multi-Skills Certificate. 
Those at Level 2 are accredited with Key Skills. 'Vocational 
multi-skill'  on level  1 has  been designed and launched to 
cater especially for the Second Chance students. 
The curriculum covers 6 units oflevell: a) communication; 
b) numeracy; c) information technology; d) personal health, 
safety  and  hygiene;  d)  working  relationships;  e)  self-management  and 
development. The subjects  are  layered into the projects and the students 
may pick up  one or two. As an example, The World of Work is  an inte-
grated  feature  of projects  entitled  Leeds  United,  Craft Work,  Personal 
Budgeting, A Group-day Out, Le Cafe and Finland Week. 
The core curriculum offers a certificate in Employment Skills and Career 
Development that is  nationally recognised. It is  a 30-hour modular course 
which runs  on a rolling programme.  Students can join a  module  at any 
time. Each module cover 5 units: 
Communication in a family setting 
Communication and writing 
How to produce a CV 
Communicating by telephone 
Planning for,  and participation in, an interview 
The general approach is to make the modules fun and funky; funny names 
from films and TV-series are given to the modules. This is a levell qualifi-
cation resourced by Job Connect, workshops, CD-ROMs and outside visits. 
The  National  Employment Award  is  a  level  2  qualification.  It is  also 
delivered as  a rolling programme of modules, and essential knowledge is 
learnt in the classroom.  Student competence is  then assessed in the work 
placement. The programme covers 4 units: a)  health, safety and security in 
the work place; b)  personal effectiveness;  c)  effective  team work; d)  cus-
tomer service (as a communication skill). It includes a 2-week work expe-
rience, which is  assessed through diary-keeping, evaluation and testimony 
of colleagues and supervisors. Seven students have completed work experi-
ence so far and feedback is positive.  ~~~ 
__ . •. Th  S cond Ch  nc ...-
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Vocational skills 
THE SECOND C l-:IANCE SCH OOL 
OF SVENDBORG 
Svendborg is an example of  strong work-related 
pedagogical  orientation.  The  SCS  builds  on 
the production school in Svendborg and is  part 
of the extensive Danish network of production 
schools which originated in the late 1970s and 
early '80s. The production schools were origi-
nally established  for  unemployed youth. They 
offer a motivating vocational preparation course 
and are directed at people under 25 years of age 
who have not completed a youth education pro-
gramme. The course consists of practical work 
and production complete with theoretical edu-
cation. 
In addition to the practical instruction, the par-
ticipants  are  offered intensive educational and 
vocational  guidance.  The  aim  is  to  improve 
their chances in the education system, as well as 
in the labour market.  In Svendborg, 9 hours out of  30 may be dedicated to 
basic education in cases where there is  a need to complete basic schooling. 
The key to  the learning concept is  enlightenment. The school promotes 
and generates real competence, not formal  knowledge. The school views 
competence as  the  ability  to  develop  through  real  work which students 
carry out in the workshops. 
Pedagogically and ideologically the Svendborg Second Chance School is 
very interesting. It deserves to be examined in depth, as  many of the more 
successful  elements might be  considered "best practices" which could be 
usefully adopted throughout the Second Chance School network. 
T H E SECOND CHAl':CE SCIIOOL OF B ILBAO 
The SCS is  tailored to 16-19 year olds with a record of failure  at school 
who have abandoned the educ;tional system with no school qualifications. 
Through the use of new techniques and instruments such as "student pro-
file",  "performance certificates",  and "credit cards",  the SCS will  provide 
each student with a systematic, externally recognised certificate of  the work 
done at the School. 
The school has the highest concentration of time dedicated to the devel-
opment of vocational skills.  Each student has  an individual training pro-
gramme developed with the guidance of a personal tutor. During the first 
phase  of the  progran1me  which  lasts  4  months,  each  student  rotates 
between different workshops to give them the opportunity to decide on the TRAINING  STRATEGY 
most appropriate  trade.  During this  phase  the  curriculum  also  includes 
some basic skills. 
For those students that do not have the diploma of  compulsory education, 
the school offers a training programme that prepares them for the exami-
nation. The training leading to the diploma of  compulsory education is not 
obligatory. Nevertheless all  students without a diploma decided to attend 
training and all but one got the diploma. 
During the  second  phase  of 12  months  the  curriculum  emphasises  the 
development of vocational skills. After the orientation phase, the students 
have to  choose a professional path and therefore start attending only one 
type of workshop. The third phase, which lasts  6  months, consists of an 
apprenticeship  in  a  company for  the  professional  specialisation.  Finally, 
after this phase some youngsters continue with on-the-job training while 
others are ready for a real job. 
Even though the school's training programme emphasises vocational skills, 
the curriculum also includes life skills, language and information technolo-
gies. The latter have particular importance since the use ofiCT has allowed 
the school to offer highly individualised training programmes. 
It has in fact developed a CD-Rom to teach basic skills. The school also 
recognises  that the use  of new technologies in emergent sectors  and the 
knowledge of several languages is an important requirement for those join-
ing the labour market in the near future.  Such knowledge is therefore given 
top priority during training. Young people 
and Second Chance Schools 
Training and employment opportunities for European young people who 
have problems finding a job and lack training. These are the opportuni-
ties offered by the Second Chance Schools in thirteen European coun-
tries. Who benefits from the initiatives in these educational settings? We 
can sketch out a quick portrait: for the most part, they are males, ranging 
in age from 16-20, who have not successfully completed their compulsory 
education,  due  to  cultural,  social  and  family  situations  of poverty  and 
alienation. In fact,  the students attending classes  at the Second Chance 
Schools are young people who have a very difficult time successfully enter-
ing the job market, who have not completed their education or who have 
completed a course of  study but with unsatisfactory results. In most cases, 
these young people have been influenced by a set of social, family-related 
or personal factors that, either individually or jointly, have had a negative 
effect on their work potential. As a result, they live in situations in which 
there is  a constant risk of alienation. The age  requirement is  important. 
The young people who attend the Second Chance Schools must be over 
the age for completion of compulsory education. Most of the students at 
the Second Chance Schools are between 16 and 20 years old. 
Nevertheless, the age  requirement does  not always  mean that the young 
people  attending classes  at the Second Chance Schools  have  followed  a 
course  of study.  In fact,  the  students  often  come  from  different  back-
grounds: there are immigrants and political refugees who have personally 
experienced harsh civil and ethnic conflicts, others have been constrained 
by illnesses, accidents or disabilities. Moreover, the different schools have 
not taken  a universal  stand on the definition of the term "young".  In a 
number of situations, the Second Chance Schools have accepted men and 
women with an average age of twenty-five. 
What is  the gender of the young people who attend the Second Chance 
Schools? According to attendance information from  the different coun-
tries, males predominate in the classrooms. For example, out of 1,936 stu-
dents  enrolled in 12  schools  (Athens, Bilbao,  Catania, Cologne, Halle, 
Hameenlinna,  Heerlen,  Leeds,  Marseille,  Norrkoping,  Seixal  and 
Svendorg) a full1,132 (or 58.4% of the total) were male. Only the Athens 
and Seixal schools have a higher number of women. The school with the 
largest number of  young people is the one in Cologne, which has a total of 
840 enrollments (  457 men and 383 women). The Athens school is the one 
with the fewest males, while the Halle school does not have any members 
of the "fair sex" in its student body of 24.  Instead, the school in Bilbao is 
the one that, out of the total number of enrolments, shows the sharpest 
difference (102 students) between male and female enrolments. YOUNG  PEOPLE  AND  SECOND  CHANCE  SCHOOLS 
The Second Chance Schools are  open to every-
one. There is  no entry requirement in terms of 
schooling  or  particular  professional  qualifica-
tions. In most cases, the school heads and opera-
tors  plan  and  set  up  training  courses  that  are 
"adapted" to  meet the actual needs of the indi-
vidual  participants  and  students,  without  any 
special selection prerequisites tied to specific aca-
demic degrees or professional qualifications. 
The  population  attending  the  Second  Chance 
Schools  is  composed of students who,  in  most 
cases,  have  had  a  love-hate  relationship  with 
school and the school system. Many of  them find 
it difficult to fully  understand their own ambi-
tions or look ahead to a practical career, and thus 
understand  their own  level  of preparation  and 
their training needs. More specifically, according 
to  a series  of ongoing observations and studies 
conducted by the experts of the Second Chance 
Schools,  three  types  of problem  students  are 
encountered most often: 
Students who have learning difficulties or learn more slowly 
Students who are rebellious by nature and do not like 
to be advised by teachers, but who are nevertheless aware 
of the causes of their schooling and training deficits, realising 
that it would be best for them to do something to get back 
on their feet 
Students who, following an academic or professional life full 
of personal and social problems marked by the burden of poverty 
and social inequality, at all costs want to rediscover the desire 
to learn or discover it for the very first time 
What are the social characteristics of the target group? 
The young people who participate in the activities of the Second Chance 
Schools come from social situations and settings that present a number of 
problems. Many of them live in social conditions bordering on poverty, 
while others have a psychologically fragile personality. Another group of 
young people faces  serious  health problems.  Some students come from 
potentially risky family situations, while there are also many cases of stu-
dents from different cultural and social background due to immigration. 
In a number of cases,  the young people must face  several problems and 
potential risk-situations all at once. In some schools, these difficulties are 
more dramatic. For example, the number of young people who have per-The Second Chance 
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sonally experienced  poverty is  high  particularly in Marseilles,  Catania, 
Leeds and Norrkoping, with percentages ranging from 7  4-78% of  the total 
student  body.  Psychological  difficulties  and  health  problems  are  pro-
nounced above all among the students attending classes in Marseilles and 
Heerlen. Likewise, Marseilles is  also the school most strongly affected by 
the social and cultural conditions arising from immigration. 
The negative effect that fragile  family situations exert on the students is 
also  worrying.  Out of thirteen  schools,  six  (Marseilles,  Leeds,  Seixal, 
N orrkoping, Heerlen and Halle) have an extremely high number of stu-
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Hope with no false illusions 
Speaking with the students of  the Second Chance School in Catania 
about the future prospects. 
?  Simona, what kind of  professional training did  you get at the 
W  Second Chance School? 
SIMONA: I trained to become a hairdresser. 
"":IJ  And what did  you do before? 
SIMONA: I attended a computer course for one year when I was fifteen. 
At sixteen, I entered the hairdressing school. 
,,"~  And  you, Maria Angela, what professional training did  you have? 
MARIA ANGELA: Secretary and book-keeper. A company offered me a job, 
but after a year they had financial problems and now I'm unemployed. The 
School is looking for another company to take me on. Before coming here, I 
didn't do anything really, I was a housewife. I stopped school when I left col-
lege. There were too many strikes, too many absences, so I just stopped. 
,~  Did  you stop going to school because of  the teaching method? 
MARIA ANGELA: No, I was just young and I wanted to enjoy myself 
"-..v  What about you, Serena? 
SERENA: I had professional training in cosmetics. I stayed on at school 
until the first year in high school, but I had personal problems so I stop-
ped going. Then I saw a TV programme about Second Chance Schools 
and I wanted to give it a try. It was ok. 
~~  Which part of Catania are you from? 
SERENA: I lived in Trappeto North in the suburbs. There's a lot of 
unemployment. 
~  Does it mainly affect young people? 
SIMONA: Oh, yes. Most of them stopped school when they were thir-
teen, and went to work without any guarantees. The "'cc  nd Chance 
7  Do you regret having done that? 
• 
• 
MARIA ANGELA: Of  course, it's exploitation! 
SERENA: It's not only exploitation. If  anything goes wrong, the emplo-
yers don't want to know. 
MARIA ANGELA: And the salary is  really low. 
Don't the employers send  you to school? 
MARIA ANGELA:  Some of them have money problems. They can't send 
you to school. They say it's too expensive. 
7.  How did they help you to fit in at the Second Chance School? 
• 
CLAUDIO: They checked your motivation. They wanted to see if  you really 
were interested in working. They listened to us, then made a selection. 
1.  There were twice as many candidates as places at the school. Does this 
•  mean that half  of  the young  people weren't highly-motivated? 
'-~~  -
MARIA ANGELA: No, but some of us really needed the chance to study. 
That was another reason for being selected. 
CLAUDIO: Like me, for example. I needed to find a job in a company like 
the one I'm working in now. Sometimes I used to work 6 hours a day, 
sometimes 8 hours, sometimes 10. 
What qualifications have you got? 
CLAUDIO: I'm an electrician. 
What do you think about Second Chance School,  Serena? Does it  provide 
professional training  for young  people? 
SERENA: According to me, it's a good thing. 
CLAUDIO: It makes you understand the difficulties of  working life. The School helps you cope. When you start work at 16, you think it's easy. 
But sometimes you end up in tricky situations. In Sicily and the south of 
Italy, a boy or girl who finishes school at 15 and goes out to work has to 
work a lot of hours for a really low wage. 
,,  ?V  What is your  position, Vanessa?  ,. 
VANESSA: I stopped going to school. 
?V  Did  you have any professional training? 
"\~ 
VANESSA:  No. 
~~  Did  you pass any exams? 
VANESSA: Well, the exams are coming up now. 
"V So, you don't have any qualifications yet? 
VANESSA:  No, not yet. 
MARIA ANGELA: Why not? 
VANESSA: Well, I attended a course for beauticians, but I gave up. It 
wasn't the vocation for me. 
~  So,  what do you want to do now? 
VANESSA: I don't know yet. 
?V  You're  in the same position as you were before you started at the 
,•  Second Chance School,  then? 
VANESSA: More or less. 
~  What do you do, Antone/la? 
ANTONELLA: I trained as a hairdresser, though not in the same company 
as  Simona. I've finished training and they've offered to me a job. I haven't 
accepted it yet  . 
.  v  Whynot? 
ANTONELLA: I'm waiting for other offers from companies that work with 
the School. 
v  What did  you do before? 
ANTONELLA: I studied Art, but I stopped for personal reasons. 
INTERVIEW 
~ 
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The pedagogical approach 
in Second Chance Schools 
The student must be the focus of attention. The goal of all the teaching 
strategies is to develop the student's potential by stimulating innovation 
and the use of technology. In  brief,  these  are  the  operating  principles 
behind the  philosophy that guides  the activities  of the  Second  Chance 
Schools. The needs  of each  student are  what count.  Rather than being 
based on predefined categories, the work conducted by individual schools 
revolves around each individual. The activities are developed rpainly in big 
cities  facing  serious  social and economic problems, areas  in which many 
young people are alienated and disadvantaged. There is  widespread dissat-
isfaction and indifference toward institutions which young people consider 
far removed from their situation. 
The schools focus constantly on context. Each project thus adopts the form 
best-suited  to  its  political,  social,  economic  and  cultural  context:  the 
school's  institutional structure and size,  the procedures it uses  to  recruit 
young people and educators, and the strategies of the businesses involved 
differ from one place to the next. Another element involves their tendency 
to stimulate quality and their willingness to innovate: the diversity of the 
European school systems and of the experiences promoted and carried out 
is  an  asset  to  be  exploited  in  order  to  promote  the  quality of existing 
instruction, training and projects. 
Before implementing actions aimed at sustaining the young person's edu-
cational growth, the target group is  analysed  from  three  different view-
points. These relate to three complementary types of need: social integra-
tion,  training  and  the job  market. The training  courses  of the  Second 
Chance Schools  are  thus  planned and implemented to  offer  a  practical 
response  to  each of the areas  listed  above,  meeting needs  in a way that 
attempts to reconstruct the emotional, motivational and professional bal-
ance of the young person involved. 
One of the unique aspects of the SCS is  that they deal with situations of 
hardship by using an integrated strategy. Consequently, the schools are not 
simply structures that offer qualifications to  those who need them. They 
must provide for all  the needs of these young people, ranging from their 
instruction, training, health and housing to their administrative status. This 
requires a multi-disciplinary team of qualified and highly-motivated staff, 
and solid partnership with the various local actors involved, such as  social 
services. Business plays a fundamental role. Companies offer tutors and in-
house training positions. At the end of the course, the young people can be 
employed by these firms.  During the course, the young people grasp the 
importance of the connection between these three fields  of action (social 
integration, training and the job market). Ttn:  PEDAGOGICAL  APPROACH  IN  SCSs 
Young people attending SCS view the second chance as  a unique and log-
ical opportunity. "I was used to doing stupid things in my life," one of  them 
claims. "My biggest stumbling blocks was  arithmetic and applying myself 
successfully to maths. Here, I've found the way. I have the right motivation 
to face my maths exam and can earn my diploma." 
What factors contribute to the success of the Second Chance Schools? 
Undoubtedly the role played by the teachers and advisors. Above all in rela-
tion to planning new teaching and learning methods. The need to teach in 
an innovative ways is given full consideration. 
The group  targeted  is  composed  mainly of drop-outs. As  a  result,  it is 
essential for the concept behind this second chance to differ substantially 
from the first. According to school heads and operators, this difference lies 
in the ability to improve the teaching and learning processes. 
Examples of  this are the use of  Internet, small classes, workshops in a work 
setting, training sessions held at companies and the opportunity to learn 
through informal methods. A key role is  played by the teachers who have 
considerable qualifications and skills, particularly in psychology, education 
and sociology. The philosophy underscores the importance of the ability of 
teachers and students to maintain and improve intrapersonal relations. The 
successful student-teacher "rapport" thus represents one of the key factors 
in the activities envisioned at the SCS. 
The focus is always the student and his aptitudes, his ability to learn better in one way instead of another. As a result, 
there  is  "flexibility" in the means used to 
facilitate  and  personalise  the  learning 
process. Thirteen schools  offer the possi-
bility  of learning  at  different  "speeds" 
(extra classes or lessons at home) and with 
different «styles"  (some young people find 
it easier to learn by surfing Internet; others 
prefer listening to teachers). 
Students can  also  improve  their potential 
by  activities  linked  directly with the  real 
world and the job market. The young peo-
ple  at  the schools  are  satisfied  with  this  "flexible"  set-up,  and  this  was 
demonstrated by 90% of the young people who filled out a questionnaire. 
"The Second Chance School," they unanimously declared, "represents an 
important chance for personal and professional growth, above all with an 
eye to entering the job market". 
According to school operators, the overall growth of the young people is 
particularly strong in terms of motivation and awareness of the opportuni-
ties available in the field of employment. "The young people are growing. 
It is incredible how they are transformed. I see them changing every day," 
states a consultant. "Several of  them are completely unrecognisable. Anyone 
who comes here will see young people who are not dealing with their prob-
lems. You  should see what they are like now and compare it to how they 
were when they arrived." 
One of the  main  objectives  of the  schools  involves  furnishing  tram1ng 
opportunities that will contribute to building or developing the young per-
son's personality and identity. Many of the students react positively. Thanks 
to the help of the operators, many of them successfully achieve their life-
long dreams.  Maria was  marked  by  failure  at  school.  Her goal  was  to 
become a physical therapist, an  objective that did not match her level of 
professional  training, which was  initially low.  She could  also  see  herself 
working as  a masseuse  and confided these  dreams to the operators. The 
teaching team understood that she  needed a chance to  test her abilities, 
even if she didn't have the right diploma. 
The next step came naturally: the teachers, worn out after their work activ-
ities, decided that everyone would benefit from  a few relaxation sessions. 
They volunteered as  "guinea pigs" so  Maria could test her skills, and the 
results were surprising. They quickly understood that her intelligence came 
through her fingertips. 
The school decided to ''buy" her "anatomy courses" and backed her during 
her apprenticeship. This opportunity created at a Second Chance School 
represented a point of departure in this girl's life, thanks to the opportuni-
ty to start a new job and the new confidence she gained in her abilities. THE  PEDAGOGICAL  APPROACH  IN  SCSs 
Teaching and Learning 
1 
Teaching innovation was  high on the agenda for the Second Chance School 
scheme. As the target group is  mainly school drop-outs, it is essential that the 
second chance be very different from the first. Young people would not wish to 
return to a place of failure, nor be 1nore likely to succeed, unless the education 
on offer differed  significantly from  the regular school  system.  Innovation is 
needed in the way the transfer of  knowledge and skills is organised. Individual 
learning is important and very specific teaching skills may be required for this 
difflcult target group. 
The learner at the centre 
All Second Chance Schools are characterised by integration of  guidance, coun-
selling and mentoring. Some schools organise this as  a distinct and separate 
activity; others integrate it into the various disciplines  that are  taught. Some 
schools have speciflc tutors, while others give the teachers a dual role. Advisory 
help  typically  covers  learning  difflculties,  job  searching,  housing,  health, 
money, attitudes, law and order, democracy and citizenship, human relations, 
hygiene, nutrition, substance abuse, childhood experience, parental, aggression, 
sex, emotions, etc. In cases of serious social or psychological disturbance, some 
schools employ professional help. The evaluation confirms that the schools put 
the  learner  at  the  centre.  There  are  preliminary interviews,  special  care  is 
mobilised through guidance and counselling, and, in the vocational parts of  the 
programme, the interests and abilities of the pupils are taken into account. 
Innovation in teaching 
The external evaluation report affirms  the degree to which innovation takes 
place in the teaching, while emphasising the fact that these schools constitute 
a family in which each  school  is  focusing  on different areas  of innovation. 
Innovation can be observed in the basic philosophical view that the schools 
have of  competency and learning. Teachers are like "archaeologists" uncovering 
hidden treasures.  In Athens,  teachers  take  pupils  out on discovery  trips  to 
deprived urban neighbourhoods, encouraging them to see beauty and potential 
behind the neglect and decay.  Schools develop their own deflnition of "rele-
vance"  in learning. Internet, small classes, workshops, training in  companies, 
and informal learning games are organised in Hameenlinna to build group sol-
idarity and perseverance. The ways in which learning is sequenced is recognised 
in Leeds, which relies on an approach called 'bite-sized' learning: snull n1od-
ules of information allow pupils an instant and continuing sense of progress. 
These are all pieces in the puzzle of  learning, and Second Chance Schools have 
demonstrated their inventiveness in this field. 
1  From Draft Report "Second Chance Schools the results of a European pilot project", 
European Commission DG Education and Culture, 12/2000 The Second Chance 
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New technologies - Interview 
Boys &  girls and the SCS 
Bert PELZER 
Monika Savier chats with Bert Pelzer, principal of TAS, 
Cologne, about computer technology. 
ICT now plays a vital role in everyday life,  but 
how ·was the theme introduced into the SCS, and 
how did students react? 
BERT  PELZER:  ICTs are  increasingly taking over  the 
work environment. It is  almost  impossible  to  imagine 
professional and work sectors not having access to these 
media.  SCSs therefore have  a duty to offer our partici-
pants the maximum opportunities to use ICTs, to intro-
duce  them to the world of information technology and 
prepare them for what will be expected of them during 
their working life. One could say,  of course, okay, some-
one else will do that anyhow, young people no longer need to learn how to 
use them since almost all of them have at least one PC at home. 
But this is not the case among the young people in my school who are being 
prepared for the work environment. Very few of them are in a position to 
buy a PC. School is  the only place where they will find a computer, and 
learn how to use it, as  well as  all  the opportunities associated with it. In 
order to get this message across to all participants at the SCS in Cologne, 
we are used to communicating subjects not only within the ICT class, but 
also using the PC as  an integral part of  vocational education. Only in this 
way will it be possible to become familiar with the opportunities they offer 
for  obtaining information and for communicating. This means  that they 
will able to carry on learning outside school as well. At the same time, those 
learning at school may use PCs during their free  time. The Internet Cafe 
at the adult education school's "Tageskolleg" plays an important role. Here, 
the ICTs can be used outside class  times and during classes. It should be 
evident that the ICT plays an important role in education. What is impor-
tant here is  that the premises, knowledge and skills should be made avail-
able for professional ends. 
Experience shows that using PCs in class is very enjoyable for participants. 
Learning situations are made easier, and subjects often become more com-
prehensible too. They are better arranged by means of  these media in com-
parison  with  what the  teacher  might  be  able  to  do  in  the  classroom. 
Furthermore, the learning situation for participants is  different. They can 
establish their own pace and also determine the content itself within a cer-
tain framework. This promotes willingness  to learn as  well  as  providing 
motivation. It also reduces frustration among participants  . Obviously this knowledge facilitates access  to the professional world to a 
certain extent. As previously mentioned, without knowledge and skills or 
ability in ICTs, access  to education or the professional world is  scarcely 
imaginable any more. The opposite is also true. Knowledge and skills con-
nected with the new media are expected now, and are often taken for grant-
ed. If our young people do not have these capabilities, they have a double 
disadvantage. It is  the job of the SCS to compensate for this. 
?  Why are there fewer girls than boys in the SCSs~ in Europe? 
BERT  PELZER:First of all,  I have  to say that this does  not apply to the 
Second Chance School in Cologne. The intake of  women currently stands 
at 48%, which is  quite a balanced ratio. I believe that the overall situation 
in the Second Chance School throughout Europe could be  explained by 
several factors. A number come to mind right away.  For example, we need 
to ask ourselves how boys and girls behave in a regular school system. 
There may be more boys who drop out from regular schools than there are 
girls. Is it that the social conditioning of  girls leads them to concentrate on 
the family, whereas boys are more likely to concentrate on work and educa-
tion? Or is it that girls are simply better and more dutiful compared to boys 
and therefore have  the opportunity to begin training or to embark on a 
career? 
This is  a fascinating area,  and full  of unanswered questions. It would be 
interesting to carry out investigations on this topic in the SCSs in Europe. 
It  would have important consequences regarding the methods and subjects 
in our schools. 
INTERVIEW The Second Chance 
The reality of pilot schools 
Breaking into society 
The Second Chance School concerns the insertion of  youngsters into soci-
ety and the labour market. Each Member State has a number of  initiatives 
opposing social exclusion. However, the SCS provides new elements, espe-
cially regarding the development of  a European dimension. One important 
aspect of  this new scheme is that projects should not remain isolated efforts 
but became part of a larger European family.  Important steps have  been 
taken towards this end, and a growing network has been developed. 
Since the SCS project was launched in 1997, special emphasis has been put 
on promoting the transfer of  learning. The efforts and commitment of the 
Commission were clear,  and we  can now see  the first results,  though the 
road is still long and hard.  Some exchange has already taken place between 
the projects and this has given schools the sense of  being part of  a European 
Initiative.  More  innovative  schools  are  already  taking  part  in  other 
European projects and gaining further valuable experience with new teach-
ing methods. 
Sharing experience 
Throughout the piloting of  the Second Chance School and with the support 
of the Commission, the Schools have become part of the European Second 
Chance Schools  Family. To promote exchange  and develop  the  European 
Dimension of the SCS scheme the DC for Education and Culture (former 
DC XXII) organised a number of activities  during the pilot phase to give 
schools the opportunity to learn about each other and grow together. Co-
ordination meetings have been numerous. The meetings were meant to pro-
vide not only opportunity for exchange of  experience, but also to bring about 
moments of  debate on the different aspects of the SCS projects and get feed-
back from other experts in the field. Later activities included the organisation 
of  conferences, thematic seminars, the promotion of  joint projects and sport-
ing events. In particular, the following activities were programmed: 
~  Launch conference 1997 
,~  Second Pillar conference 1998, which put the SCS in contact with 
comparable local initiatives 
.~  Rome Seminar on the SCS experience 1998 -Widening the network 
~  Thematic Seminars: Bilbao (profile and recruitment of teachers and 
pupils), Cologne/Heerlen (ICT), Seixal (employer partnerships) 
~ Sports events- Cologne, Hameenlinna, Catania combined with 
Teachers' Summits BREAKING  INTO  SOCIETY 
Study visit to SCSs in the United States (Boston, New York) 
These events  and other activities  promoted by  the Directorate General of 
Education and Culture during the pilot phase contributed to emphasise the 
fact that the EU had a role in the initiative. Second Chance Schools recog-
nised that without the commitment of the Commission the project would 
not have developed a European dimension and that national initiatives would 
have remained isolated. These meetings accelerated other types of  collabora-
tion: bilateral and multilateral projects and exchanges within the frameworks 
of Leonardo da Vinci, Socrates and Connect, together with private funding 
of Schools and their sponsors (cities, municipalities, governments). 
Getting together 
The sports events turned out to be an excellent opportunity to establish first 
contact among teachers  and students of the  SCS.  Personal  contacts  are 
important in making communication easier in a multi-cultural and multi-
lingual context.  Besides, the language of sport is  the same for everybody 
and it allows SCS pupils to have a stimulating European experience. Sports 
are a special issue, and they assume different roles in schools. In some, like 
Heerlen, sport is included in the programme and only students involved in 
job  training  are  exempt.  Other students  have  to  attend  twice  a  week 
(totalling one full day). Sports training has precisely defined aims: 
1)  as  physical exercise; 2)  as  a perfect way to develop group dynamics and 
team skill (many youngsters are very selfish); 3)  as  a means of learning to 
respect others and gain social values; 4) as a measure for emotional growth. 
The  three  large  sports  events  organised  in  Cologne  (autumn  1998), 
Hameenlinna  (summer  1999)  and  Catania  (summer  2000)  were  very 
successful. Most schools prepared their students for these events, not only 
in terms of sports training, but also  with regard to languages, geography, 
culture and social interaction with people of other nationalities. 
The sports events played a key role in establishing a Second Chance School 
"identity" and the feeling of  being part of a united Europe. For youths who 
have failed in so  many other things, such occasions constitute an opportu-
nity to  build  their personality,  establish  self-esteem  and  understand  the 
world around them.  Months later, the schools were decorated with mate-
rial of the target country and photos of the events. The memory lives and 
it unites the young participants. 
Teachers or counsellors? 
In Second Chance Schools the teachers, tutors and counsellors seem to mix 
their roles  quite extensively when it comes to dealing with the young. In 
many schools, the teacher is not only a person who teaches, he or she is also 
a tutor, a support person. In the latter role, teachers are concerned with the 
'personal' growth of the youngsters,  help with problems, difficulties  and 
sorrows. It means being available whenever there is a need. In some schools l:fll:1 
• 
the teacher/support person can be reached by cell-phone at any time of  the 
day or night. During many interviews that have taken place, teachers have 
stressed the importance of  establishing a personal rapport with the young-
sters. In fact, students have also expressed their recognition of the school's 
involvement, a fact which some had never experienced before in their lives. 
"There was a grown-up person there, listening to my thoughts, dreams and 
wishes. It was the first time  ... " 
Involving the local community 
The schools are becoming important players in the fight against marginalisa-
tion in their own communities. SCSs are usually located in problem areas of 
high unemployment, poor housing, chronic ill-health, high crime rates and a 
run-down local environment. Occurring together, they can become mutually 
reinforcing. To involve the local community, the schools have often opened 
themselves up to their social surroundings. Local youths and adults can, for 
example, use the sporting and cultural facilities of  the School.  In the Cologne 
Tageskolleg, for example, an Internet Cafe is  available for all the youngsters 
in the neighbourhood. This clearly makes it easier for the School to establish 
and maintain good relations with the local inhabitants. 
Involvement in the community is crucial for the development of  dialogue at 
a local level  with the various  economic agents, voluntary and community 
associations and public authorities. These parties have to accept the need to 
work together and pool all the human and material resources at their com-
mand. Stronger links with these organisations will improve the understand-
ing of the SCSs and their contribution, and help to  achieve better imple-
mentation of  the integrated approach. 
In cities in which the Second Chance Schools have set up strong partnerships 
with local organisation, the role of governments/services in promoting the 
introduction of  the initiative has been significant. The participation of  social 
workers and social centres has aided diffusion and the ever-increasing inter-
est in the project is inducing policy-makers to revise their strategy to combat 
the social exclusion of  youngsters. 
Relationships with other Second Chance Schools 
Multimedia and Internet encourage communication across borders between 
Second Chance Schools, teachers and students. They practise different lan-
guages, savour new cultures, and get to know youngsters from all  over the 
European Union. In most of  the schools, students made it clear that learning 
computing and ICT, computer-based learning, Internet, etc., is an important 
element in building up the motivation for learning. 
Second Chance Schools are already carrying out joint projects. The EC has 
co-financed  two  very  interesting  projects  within  the  Connect  Initiative: 
European Association  of Cities  for  Second  Chance  Schools,  SNOW -
Simulation for New Opportunities ofWork. 
In the case of the SNOW project, the SCSs of Marseilles and Heerlen are BREAKING  INTO  SOCIETY 
LOOKING TO THE FUTURE 
The  establishment of the Association  of  cities  of Second 
Chance Schools has been an important step forward in the 
promotion of  Europeanism.  The Association now has the 
inzportant task of  keeping the Second Chance School net-
work alive and promoting joint activities,  including the 
exchange of  teachers/tutors.  It will not be easy.  European educational programmes, 
such as  Connect,  Leonardo da  Vinci,  Socrates and Youth ojj(:r financial assistance for 
the organisation ofsttiffand student exchanges between Schools. 
The EU  has a number of  financing opportunities aimed at 
the SCS target group.  The  Structural funds have been 
reformed to address these new challenges. ThL1 applies espe-
cially to the European Social Funds and the Community 
Initiative EQUAL. The new Grundvig action of  the EU 
education  programme  SOCRATES,  as  V.)ell  as 
LEONARDO da  Vinci  (Vocational Training),  support 
new approaches and methods,  which allow young persons 
an entry back into life-long learning. The political climate 
is favourable and the EC has put into place a number of 
financial instruments that can be accessed by SCSs,  so the 
future looks very encouraging. 
participating with other training institutions in Italy,  the Netherlands and 
Spain. The participation of  these SCSs in the SNOW network could be very 
useful to other SCSs. The project aims at experimenting the simulated enter-
prise methodology so as to narrow the gap between training and the world of 
work. These experiences need to be  shared with the other SCS projects to 
broaden  the  impact  of the  scheme  and  to  promote  its  recognition  at  a 
European level. The sharing of  experience with projects that implement very 
innovative teaching approaches which are aimed at the same target group as 
the SCS, can only reinforce the effects of  the initiative as a tool to combat the 
social exclusion of the young.  -- \'~ 
· ~: The Second Ch  nee 
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Good intentions -Interview 
A  successful start 
Robert GARZUNEL 
Ralf Makrutzki  from  Eurocircle  talks  to 
Robert  Garzunel,  principal,  Second Chance 
School, Marseilles. 
The concept of the Second Chance School is 
dazzling.  Despite this, initial reactions from 
politicians and the world of  economics to this 
exciting European Commission venture were 
largely sceptical. 
Have these doubts now been dispelled? In 
particular,  how  do  employers  assess  this 
project? 
The Second Chance School in Marseilles was founded over two years ago. 
How do you assess the results rf  the school so far? 
ROBERT GARZUNEL: There has been tremendous progress, a virtual break-
through. In the beginning we  were  viewed  rather sceptically on all  sides. 
Many other institutions providing education for  the same target-group saw 
us as rivals. But their attitude has changed, thanks to the positive media cov-
erage we have received. Today there is a widening acceptance of  our teaching 
methods, which are  now closely mirrored by local and regional institutions, 
as  well  as  government  and  financiers.  They  are  curious  and  interested. 
Indeed, the expectations placed on us  are almost too high! 
Is this also the case for employers and the school's partner institutions? 
ROBERT  GARZUNEL: We have always  had tremendous support from  the 
companies with which we  work.  Our project receives  support from  trade 
organizations, the Chamber of Industry and Commerce, as well as  employ-
ers' associations. In their view, our curriculum and methods of social educa-
tion and guidance ±or the young are meaningful and positive. 
The partnership between the work-experience firms and our institution has 
also become solid and reliable. This is  important, as we send 60 youths out 
every  second  week to  do  work experience  for  two weeks.  If possible,  we 
always send them to the same firm, in the hope that this supporting compa-
ny will employ the youth in the future. 
< V  How have the trainees progressed? Are you satisfied with the results? 
ROBERT GARZUNEL: For 95 per cent of  our youths, Second Chance School 
has been a real breakthrough. Whenever they come to visit after completion 
of their time here- and this occurs often - they are  different people. They 
~ exude a completely new level of  self-confidence. So far, nobody has described 
~.,~  his or her time at the Second Chance School as time wasted. Working together in the SCS - Interview 
How to create opportunity 
The creation of a  network involving  society,  business  and 
schools offers a positive response to the threat of  social exclu-
sion and school drop-out. Ruth Gruber spoke with Eeva-Kaisa 
Linna, consultant of  the SCS Hameenlinna, based in Helsinki. 
? >  What do you believe makes the SCS 'Work? 
··/ 
EEVA-KAISA  LINNA:  Co-operation  between  the  school  and 
social services may be a good start, but it is  not enough. To gain 
sustainable  results, offer better training opportunities, life  sup- Eeva-Kaisa LINNA 
port, housing assistance, leisure activities, introduce the world of 
work and integrate the youth into society requires a global approach. When 
we talk about dropping out and social exclusion, we face  problems. How do 
we define exclusion? Who is being excluded? Are these words simply labels, 
which have no precise definition? These "buzz" words are popular, but dan-
gerous. They tend to isolate disadvantaged people struggling against exclu-
sion. Political and civic debate should emerge to provide mutual insights and 
standpoints. 
~" 1/o·w do the educational system, politicians and businessmen co-operate? 
EEVA-KAISA  LINNA:  Exclusion is  a central concern among all  concerned, 
including students. Even so, it is  not always easy to identify the cause. It not 
involves the individual, but also the options which society offers him or her. 
Or closes  down.  Employers often avoid putting the issue  on their agenda. 
The aim of business is  to make a profit, not dabble in social work. But we 
cannot leave the solving of  problems to education or the social services alone. 
Youngsters deserve more. 
The fight against exclusion must not be limited to  mending and patching, 
sticking a plaster on a festering sore,  and it will take time to convince the 
political class.  Co-operation with politicians and companies takes different 
forms in countries that run a SCS scheme. In this perspective, the level of  co-
operation in Finland remains rather low. Politicians admit that the problem 
exists and declare that all parties should contribute. In terms of action, little 
has changed. The fight against exclusion has not managed to force  its way 
into the game yet. 
? / What is so special about Hameenlinna? 
',e / 
Co-operation between actors and practitioners at different levels of  the school 
system with local  non-gouvernmental organisations has  started. To give  an 
example,  comprehensive  education  and vocational  schooling  are  building 
bridges to prevent dropping-out and assist school-leavers.  «t,  -The Second Chance 
New technologies- Interview 
Can they help? 
Interview with Jacques Jansen, consultant 
E2C- Heerlen (NL) 1998-1999 and eval-
uator for the European Commission of  the 
Pilot Period for the aspects local partner-
ships and pedagogy. 
Jacques JANSEN 
V  ICT in the Second Chance Schook· was it successful? 
?  ~/ 
~-. ·~ 
Cl · 
At first I was very sceptical. What use can ICT I new technologies I mul-
timedia have for this target group? What if  youngsters have no school qual-
ification, can't read or write ... 
During the "SCS seminar on the role of new technologies" in 1998, we 
learned that youngsters like to work with computers, that ICT in general is 
an important element in building up the motivation for learning and that 
they don't have the traditional fear of machines. 
Can you give us some good exmnples? 
Well, some Schools are further ahead in information technology than oth-
ers. Leeds provides two labs, for example, one for Internet and one for mul-
timedia. Teachers come from the College of Art and Design, a partner in 
the local network, and  students are encouraged to use Internet for research. 
Svendborg has a site dedicated to information technology and communi-
cation. The "Medienfronten" section  aims  to  create  experts  in  different 
areas and in some of them, web design for example, the School is  bidding 
for tenders on the open market. Marseilles intends to develop a smart card 
(carte a  puce) which will function as  a portfolio of competencies. Together 
with  other  Second  Chance  Schools,  Marseilles  wants  to  develop  a 
European standard, a kind of diploma of  information literacy. Cologne has 
an Internet Cafe which is  open to students and the people of the local 
neighbourhood. Bilbao has developed a CD-ROM to teach basic skills. 
What is  missing is  a good communication system between the Schools. 
The recently created Association of Cities for Second Chance has set up a 
web site to link teachers and students of all SCSs. 
Do the Schools really learn fi'om each other? 
All  SCSs expressed  the  need  and the  aim  to  foster  exchanges  between 
teachers  and  students. They share  the  same  pedagogical  and  didactical 
problems and feel that they are partners in a common European project. It 
is  up to the Association to organise suitable projects and to develop them 
under  the  CONNECT,  Socrates-Grundtvig,  Socrates-Minerva  and 
Leonardo programmes. Concrete results 
of the SCS pilot scheme 
The European Commission launched an invitation to tender in early 1999 
with the aim of  assigning experts the task of  carrying out an evaluation of 
the proceedings of  the Schools. The final product was a Summary Repore 
that synthesises the initial results achieved by the Second Chance Schools 
during the first three years of implementation of the scheme (1997  -1999), 
and identifies their main contributions to the fight against exclusion. 
The evaluation included thematic studies on three key issues of the SCS 
initiative: the establishment of a network of local partnerships, the imple-
mentation of educational methods centred on the individual with particu-
lar emphasis on the use of ICT; the characteristics of the users/beneficiar-
ies of SCS. 
The thematic studies took into consideration the following aspects on each 
of the three subjects: 
I  PARTNERSHIP- Local partnership, with the focus on businesses (extent and 
V nature of conunitment, type  of business  and training courses, jobs available, 
type of agreement concluded with business, etc.) 
I  EDUCATIONAL METHODS - Innovation through an individualised, integrat-
V ed approach focusing on the individual, with each school's curriculum being 
suitably structured and incorporating the new technologies, tying in with the 
existing educational and vocational training systems in the country concerned 
(recognition of qualifications, links with existing systems, added value) 
I  PROFILE  - Profile  (socio-economic  and  ethnic  characteristics,  domestic 
V background, previous educational path, family ties, typologies), identification, 
recruitment (strategies, selection criteria, role of  third parties, motivation) and 
school achievements of the target group 
Main results and recommendations 
Overall, the results achieved by the SCSs during the pilot phase have been 
very encouraging. Their effectiveness as  a tool to combat social exclusion 
amongst youths is evident. 
The study-group on "Partnerships" has conducted an in-depth examination 
of the types of collaboration among Schools and organisations concerned 
1 Summary Report 
(see Web-site http://europe.eu.int/comm/cducation/2chance/homccn.html)  ~-ftl:) 
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with the struggle against exclusion - local authorities, social services, asso-
ciations, NGOs and enterprises. The findings confirm the key role of local 
authorities in the development of the Second Chance School.  The part-
nerships that have been established have allowed SCSs to: 
~  Put together the human resources needed to carry out the project 
Get the necessary funds 
~  Give concrete job possibilities to the students 
~  Gain local consensus 
Survival of the Schools now depends largely on setting up new and long-
lasting agreements for the provision of future funding. 
The extent to which the Second Chance Schools have given relevance to 
partnerships with other training organisations or social services varies.  The 
approach of most SCSs has led them to carry out multiple functions; their 
training programmes lay emphasis on cultural development, health issues 
and job-searching assistance. In such cases, links with institutions are,  in 
general, weak. 
The development of relations with employers  reveals  different patterns. 
Some Schools have established agreements with enterprises that offer prac-
tical training in a real work environment with a view to a future job. Other 
Second Chance Schools have searched for a deeper commitment from the 
enterprises and have involved employer associations in the school's deci-
sion-making. Finally, in a few cases,  the enterprises have  also  played the 
role of provider of  vocational training. 
Regarding national educational systems, some SCSs have established close 
contacts. Others may have  felt  the need to establish an  identity which is 
distinctly different from mainstream schools. 
Although Second Chance Schools have all developed significant partner-
ships with local organisations, some weak elements emerge from the study. 
These can be improved: 
• Close relations with other organisations combating exclusion and 
decision-makers in the field should be emphasised. Stronger links 
will improve understanding of the Second Chance Schools and their 
contribution, and assist an integrated approach. 
• The rapport with national educational systems should be reinforced; they 
can learn and benefit from each other. SCS need partners in education for 
teacher recruitment and certificate recognition, and formal education 
needs SCS to improve their own teaching environments so  as to prevent 
drop-out. CONCRETE  RESULTS  OF  THE  SCS  PILOT  SCHEME 
• The relation with the world of  work should be strengthened, providing 
room for more active participation of  enterprises in management and 
curriculum development. 
The Thematic Report on "Educational Methods" has organised the study 
into six  areas,  to improve understanding of the teaching strategies of the 
Second Chance Schools. In the future, as  new Second Chance Schools are 
created, they should comply with the actual pedagogic requirements in the 
following areas: 
~ Recruitment of teachers 
~  Guidance and counselling 
,~  Curricula and training programmes 
~  Pedagogical approaches 
~  New technologies 
~  Certification I assessment 
From  the  analysis  of the  above  areas  some  common  aspects  emerge, 
although each school is  applying an  educational method developed to fit 
local circumstances: 
• Teachers are highly motivated and have sound experience with 
youths trapped in difficult life situations. C2.!Ialifications are taken 
into consideration, but they are not the decisive element. Because 
of the characteristics of the target population, intra-personal and 
communication skills have been considered an essential requirement 
• Social competencies are important and in most Schools the teachers 
have the double role of teacher I tutor. This has proven to be 
appropriate. The youths have appreciated the dedication of a grown-up 
person, a factor often missing in their previous history. 
• The systems of  guidance and counselling offer comprehensive 
integration of those functions which contribute to the social and 
professional integration of the young people. 
• Concern for the development of  basic skills has led SCS to offer, in 
one form or another, training in the native language, maths and 
computing. 
• Data collected indicates that whilst there is a great deal of  individul care 
(in the intake, the guidance and counselling, the small size of  classrooms, the personal dedication of teachers) many schools have difficulties in 
breaking up the curriculum into tailor made programmes for individuals 
(i.e. different study packages and exit-levels) . 
• A significant amount of training takes place outside the traditional 
classroom, at work or in workshops. The Schools also count a great 
deal on informal learning, not through subject areas laid out in the 
training programmes, but rather on unusual events or meetings 
scheduled on purpose . 
• Development of life skills is emphasised in practically all schools. 
• In some Second Chance Schools the use of information technology 
is  still in its infancy. This is mainly due to a lack of suitable 
hardware/software, a lack of experienced teachers or simply a lack 
of interest in ICT. Nevertheless, some schools are further ahead in 
ICT and have even developed their own software. 
The study on Educational Method shows  the importance of applying an 
approach that goes beyond the teaching activity itself. These youths have 
very fragile social backgrounds, so it is  important to win their trust. If the 
Schools are  to become effective  tools in the fight against exclusion, they 
have to offer personal attention and employ teachers and tutors capable of 
building a relationship with the students based on trust and respect. 
Finally, and no less  important, if the Schools are  to motivate and attract 
these youths, they have to offer a work-related programme. Like all work-
related programmes, collaboration with industry is fundamental. 
The Second Chance Schools have to broaden and strengthen this collabo-
ration. The target population of the SCS is  unemployed youngsters above 
the age of compulsory education and at risk of social exclusion.  A defini-
tion based  on these criteria is  less  straightforward than it seems, giving 
room for different interpretations. The thematic study regarding the Client 
group suggests that dissimilar categories of  youngster are being recruited by 
different schools. 
Exclusion as a phenomenon is also complex and different in various coun-
tries.  The pupils of  SCS present personal and social problems. They are in 
need of professional help because of personal and family problems (often 
starting in early childhood), abuse and cruelty, break-up of  families, absence 
of cultural and moral values due to war or migration, poverty and loneli-
ness,  together with the effects of illness,  alcohol,  drugs,  prostitution and 
early pregnancy. 
The most important findings of the study are the following: 
• On the whole, the youngsters are beyond the compulsory education age 
but this limit varies slightly from one country to another, which explains 
why the average age of  pupils is lower at the Portuguese, Spanish and CONCRETE  RESULTS  OF  THE  SCS  PILOT  SCHEME 
Italian schools.  The data collected has shown that the ages of the 
students range in average from 15-25. The Athens Second Chance 
School is an exception, with a programme basically geared to assist 
mature students, mostly in the age range 30-42. 
• The issue of equal opportunities is  hardly relevant.  In some Schools 
the share is  about even (boys slightly dominating); in others, girls are 
clearly under-represented (Bilbao, Catania). There is one School 
(Halle) that offers courses only to males. 
• Some of the Second Chance Schools have set entry requirements 
concerning the level of  general education, skills and aptitudes. 
It should be noted that the groups targeted by the SCS evolve along peda-
gogical guidelines adopted in the light of experience gained. Accordingly, 
the Marseilles school is now- perhaps somewhat differently from its initial 
stance- considering diversifying its pupil intake. It senses a danger in over-
exclusive concentration on one category: children of immigrants, no quali-
fications, from the northern districts of  Marseilles. 
Making the most of second chance 
Karin Oster, BBJ Berlin, was co-ordinator of  the group 
of experts  who  evaluated  the  SCS  pilot scheme  in 
Europe. 
·,, 7. /  We  asked her to  talk about her impressions of 
"Y  the experiment. 
It has certainly been encouraging. In part the scheme 
has provided an answer to the problem of social exclu-
sion which many European youths face. The dialogue 
Karin OSTER 
between SCS, social services and local authorities would seem to open a 
window on the future for these students. 
~  Regarding the future, how do you see the development of  the SCS? 
Above all, it is  an experiment that must proceed beyond the pilot scheme. 
We must go ahead. I'm in favour of a European Observatory which would 
co-ordinate, monitor and assist the development of the SCS. We need to 
create an active network of the schools which are involved in the project. 
The new technologies have opened up new roads. And e-learning is already 
a reality. To exploit this opportunity in favour of  the Second Chance School 
would, in my opinion, be an excellent thing. 
Finally, the most important aspect, we need to motivate youngsters to make 
the most of this "second chance". It is  the key to their successful involve-
ment, not only in schooling, but in society as well.  ~,..._~ 
-The Second Ch  nc 
European Commission 
The political background 
The Second Chance School Initiative was presented for the first time to 
the public in the White Paper on education and training entitled 'Teaching 
and Learning: Towards the Learning Society' which was adopted by the 
European  Commission in  November  1995.  In this  White  Paper  the 
Commission proposed to encourage the establishment of  Second Chance 
Schools. Together with the European Voluntary Service programme, they 
were to become the main tools to tackle exclusion. Five  main objectives 
were identified in that paper, the experimental scheme for 'Second Chance 
Schools' was proposed under the third objective: 
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• Encourage the acquisition of new knowledge 
• Bring school and the business sector closer together 
• Combat exclusion: offer a second chance through school 
• Proficiency in three Community languages 
• Treat material investment and investment in training on an equal basis 
Accordingly, the Commission acknowledged the efforts of Member States 
to combat marginalisation and proposed to support initiatives in this field. 
"To supplement all the 
above measures this 
White Paper emphasizes 
the need to promote two 
types of  pilot scheme 
to point the way 
forward, of a type already 
underway in some 
Member States to 
combat exclusion 
and develop a sense 
of  belonging, namely 
'second chance' schools 
and voluntary service 
for young people." 
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The SCSs projects were intended to offer a new oppor-
tunity through education and training to young excluded 
people who had insufficient skills  and qualifications  to 
successfully go on to further training or the job market. 
The basic  idea  is  simple:  provide  youngsters  who  are 
excluded from the education system, or about to be, with 
the best training and best support arrangements to give 
them self-confidence." The idea of SCSs was inspired by 
the US experience with "accelerated schools". The accel-
erated  schools  philosophy  of power  learning  is  based 
upon an approach in which learners construct knowledge 
and personal meaning from new experiences. The Alyat 
Hano'ar, an institution in Israel developed  to  integrate 
child refugees from  Europe whose family ties  had been 
severed, also served as  an example. After the publication 
of  the White Paper, the Commission worked to give con-
crete  form  to  the  scheme.  However,  the  issue  of the 
Second Chance School Initiative  soon became  contro-
versial.  School education is  the responsibility of Member States in keeping 
with the principle of  subsidiarity. In fact, the EU Treaty explicitly forbids the 
EU to influence the content of  education. Consequently many EU countries 
had reservations, not so much, about the idea, but about the prospect of  the 
"EU role" in the issue  and the "EU model" for solving the problem. The 
European Commission understood the situation and clarified its own action 
as an innovative input rather than as a new mainstream approach. The con-THE  POLITICAL  BACKGROUND 
cerns of Member States were understandable. One point often raised was 
that the existence  of an "institutionalised" Second Chance School might 
have the perverse effect of diluting the responsibility of the regular schools. 
It was feared that a "parallel" SCS might have the unwanted effect of trig-
gering higher levels  of drop-out from  mainstream education if the  SCS 
functions as a "safety-net" under the mainstream school. This was a real con-
cern which led  the  European Commission to  rule  that young people of 
school age could not be admitted to a SCS. A strong message was sent to 
remind the education sector that "school obligation" works both ways - the 
duty of youngsters to attend classes, and the duty of the school to help and 
recuperate those who do not. The role of the Second Chance School would 
come into play only in cases where a young person over school-leaving age 
could not demonstrate the basic skills and qualifications necessary for inte-
gration in work and society. Although the SCS had to face  a polemical cli-
mate when first proposed, several important developments have brought the 
initiative into line with Member States' efforts to reach social integration, 
influencing the way that the initiative is  considered. SCSs are  now gaining 
acceptance and the outlook is  much more encouraging. 
The European Council of Lisbon 
A  key element in Member States' strategy to fight exclusion has been the 
reform of  their education systems to make them more relevant to the chang-
ing world market and to reduce the number of drop-outs. The European 
Council of March 2000  in  Lisbon went a  step  further,  concluding that 
investment in education and training is a political top priority. The underly-
ing idea was  that the development of a knowledge-based society was  the 
only way to achieve the goal of full employment  .  .+ The Union has today set 
itself a new strategic goal for the next decade: to become the most compet-
itive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sus-
tainable economic growth with more and better jobs and greater social cohe-
sion. Achieving this goal requires an overall strategy aimed at: 
Preparing the transition to a knowledge-based economy and soci-
ety by better policies for the information society and R&D, as well 
as  by stepping up the process of structural reform for  competi-
tiveness and innovation and by completing the internal market 
•
I!  /  Modernizing the European social model, investing in people and 
w  combating social exclusion 
Sustaining the healthy economic outlook and favourable growth 
prospects  by  applying  an  appropriate  macro-economic  policy 
mix.
5 The Second Chance 
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The need to reform the educational systems was  also  highlighted during 
the  Summit. In fact,  one of the  conclusions  clearly  acknowledged  that 
Europe's education and training systems need to adapt both to the demands 
of the knowledge society and to the need for an improved level and quali-
ty of  employment.~> 
The Lisbon Summit also  recognised the role of information technologies 
in education and the urgency to emphasise the development of basic skills 
in that field. More specifically, it asked Member States to: 
~Increment  investment in human capital 
~ Develop multi-purpose learning centres 
~  Establish learning partnerships between schools, training 
· /"' centres, firms and research facilities 
~ ·  Promote the development of information technology skills, foreign 
/"' languages and social skills 
The European Employment Strategy (together with the agreements reached 
during the Summit) gave ever-greater relevance to the philosophy of Second 
Chance Schools. Consequently, the heavily controversial initiative found its 
political role and its innovative value was recognised. Furthermore, the objec-
tive  to reduce the target group of SCSs was heavily underlined during the 
Summit. Conclusion No 26 stated targets in this regard and described some 
features to be considered when reforming the educational systems. 
The European Council accordingly calls upon the Member States, in line with 
their constitutional rules, the Council and the Commission to take the neces-
sary steps within their areas of  competence to meet the following targets: 
• A substantial annual increase in per capita investment in human 
resources 
• The number of 18 to 24 years olds with only lower-secondary level 
education who are not in further education and training should 
be halved by 2010 
• Schools and training centres, all linked to the Internet, should be 
developed into multi-purpose local learning centres accessible to all using 
the most appropriate methods to address a wide range of target groups; 
learning partnerships should be established between schools, training 
centres, firms and research facilities for their mutual benefit 
• A European framework should define the new basic skills to be provided 
through lifelong learning: ICT skills, foreign languages, technological 
culture, entrepreneurship and social skills; a European diploma for basic 
ICT skills with decentralised certification procedures, should be 
established in order to promote digital literacy throughout the Union 
• To define by the end of  2000 the means of  fostering mobility of THE  POLITICAL  BACKCROUND 
students, teachers, training and research staff by making the best 
use of existing Community programmes (Socrates, Leonardo, 
Youth), by removing obstacles and through greater transparency in the 
recognition of qualifications and periods of  study and training; to take 
steps to remove obstacles to teachers' mobility by 2002 and to attract 
high-quality teachers 
• A common European format should be developed for curricula vitae, 
to be used on a voluntary basis in order to facilitate mobility by helping 
the assessment of knowledge acquired, both bf  education and training 
establishments and by employers
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SCS experiences, results and output are now providing the ground for the 
future  common  education  and  training  actions  against  exclusion  at  a 
European level, actions facilitated by the establishment of the new "open 
co-ordination method" as  agreed in Lisbon. The implementation of the 
strategic goal to reduce school failure  and the number of drop-out youths 
will  be  undertaken by spreading "best practice"  models  and  striving for 
greater convergence towards the main EU goals. 
The European employment guidelines for 2001 
The proposed Employment Guidelines for 2001 adopted the Lisbon out-
come and referred to the need to reduce the phenomenon of social exclu-
sion. The European policy has put the promotion of social inclusion and 
equal access for all to the labour markets high on the agenda. 
A key element for the achievement of these goals is  the promotion of life-
long learning, which is integrated into all4 pillars of  the employment strat-
egy of the Luxembourg process. It encompasses Member States' measures 
to promote employability, adaptability, entrepreneurship and equal oppor-
tunities. "Preparing the transition to a knowledge-based economy, reaping 
the benefits  of the information and communication technologies,  mod-
ernising the European social model by investing in people and combating 
social exclusion and promoting equal opportunities are  the key challenges 
for the Luxembourg process."s 
Of  particular relevance to the SCS initiative is Guideline No 4. It  states the 
need "to improve the quality of  Member States' education and training sys-
tems,  as  well  as  the relevant curricula,  including the modernisation and 
greater effectiveness  of apprenticeship  systems  and  of in-work-training, 
and the development of multi-purpose local training centres".'! 
The aim of  this process is to eradicate illiteracy and substantially reduce the 
number of young people who drop out of the school system without the 
qualifications needed to enter the labour market. 
Member States  will  therefore  increase  per  capita  investment  in  human 
resources and improve the quality of their education and training systems, 
as  well as  the relevant curricula, including the modernisation and greater 
effectiveness  of apprenticeship systems  and of in-work-training, and the 
development of multi-purpose local learning centres, in order to:  ,_ 
• The Second Chance 
• Equip young people with the basic skills relevant to the labour market 
and needed to participate in life-long learning 
• Eradicate illiteracy and substantially reduce the number of  young people 
who drop out of the school system early, in particular by developing 
appropriate support for young people with learning difficulties. 
Member States will in this context develop measures aimed at halving 
by 2010 the number of 18-24 years olds with only lower-secondary 
education who are not in further education and training 
• Promote conditions to facilitate better access of adults, including those 
with atypical contracts, to life-long learning, so as  to approach gradually 
the proportion of adult working-age population (25-64 years olds) 
participating at any given time in education and training in the best 
performing Member States, doubling the existing levels by 2005, 
to reach at least 10% by 2010 
• Ensure that their education systems deliver a continuously updated 
package of  core skills
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The problem of social exclusion is dealt with in Guideline 7.  It states that 
Member States should promote inclusion by the development of"pathways 
consisting of  effective preventive and active policy measures to promote the 
integration into the labour market of  groups and individuals at risk or with 
a disadvantage, in order to avoid marginalisation, the emergence of  "work-
ing poor" and a "drift into exclusion"."
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These development have brought the SCS initiative more into line with the 
efforts undertaken to reach social integration by improving education. The 
future now appears very encouraging and support from the Commission is 
coming from a number of possible funding sources. 
Whilst in  1996  there  was  no  specific  funding  for  the  Second  Chance 
School projects, the new Objective 3 of the Structural Funds and the new 
Grundtvig strand  of the  SOCRATES  II  programme  now offer  ample 
financial opportunities to support positive actions in this field.  Moreover, 
under the new URBAN II Community Initiative the eligibility of areas is 
now also related to low levels of educational achievement. Funding oppor-
tunities can also be found in the new EQUAL Community Initiative that 
aims to improve the chances of success of various target groups with weak 
positions on the labour market, including those lacking basic qualifications. 
1 White Paper: Teaching and Learning; towards the learning society (pp. 9-10) 
'White Paper: Teaching and Learning; towards the learning society (p. 62) 
'White Paper: Teaching and Learning; towards the learning society (p. 62) 
~Joint employment report 2000 
' Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23  &  24 March 2000 
" Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23  &  24 March 2000 
7 Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 & 24 March 2000 
s Council Decision on Guidelines for Member States' employment policies for the year 2001 
''Council Decision on Guidelines for Member States' employment policies for the year 2001 
10 Council Decision on Guidelines for Member States' employment policies for the year 2001 
11  Council Decision on Guidelines for Member States' employment policies for the year 2001 I 
Best practice criteria 
for the Second Chance School 
No discussion of  the Second Chance School would 
be complete without examining the concept of  Best 
Training Practice. What precisely is meant by this 
term? A  consensus has gradually developed on a 
European scale regarding training practice. 
It should involve a consistent and complex process 
of intentional human actions that are  co-operative 
and reciprocal in nature; the activity should be car-
ried out in an organized context, and focus  on the 
professional growth of its target client. The model of  best training practice 
encompasses four inter-reactive elements, namely: 
Project strategies 
Qyality of actions 
Reproducibility 
Transferability 
All four elements are fully represented in the Second Chance Schools from 
both an organisational and a qualitative standpoint. Those activities that are 
conducted  in  the  Second  Chance  Schools,  and  that  have  the  above-
mentioned characteristics, can be  considered "best training practice".  By 
''project strategies" is meant an orderly and well-founded set of procedures 
based on theoretical principles with a markedly operative character. This 
concept is based not only on actions within the operative organisation, but 
also on those outside it, which contribute towards carrying out the training 
activities effectively. 
The elements that constitute project strategies are "employability" (in terms 
of helping users enter a profession/job, and as  a means of developing the 
person's contractual capabilities, which are affected by acquired profession-
al skills and social recognition); actual employment; the unfulfilled demand 
for goods and services  - as  related to self-employment and establishing a 
business,  and  the  means  of support  that  can  facilitate  or  increase  the 
demand for jobs and access to benefits for starting an independent business; 
professionalisation (that is, gaining the basic, technical, professional, spe-
cialist and secondary skills that represent the overall strategic resources on 
which an individual can rely to perform a job or develop a course of train-
ing); and the creation of networks (systems of  inter-action and partnerships 
which define a rapport, i.e., collaboration and interactive relationships that The Second Chance 
yield effective results). The second element involves the "quality" of train-
ing. To ensure quality, a training project must take into account certain vari-
ables that we may define as "structural", since they are central to the process 
of applying quality to training. 
In particular, certain criteria become especially significant to a project and 
they can be summarised as follows: 
~The  project's ability to produce results that correspond to certain goals 
that are fundamental to the training programme (fulfilling their 
specific purpose; complying with requirements; satisfying the 
client's needs) 
~The  implementation of ongoing procedures to monitor the training 
actions that are being prepared 
~  Constant attention to the qualitative improvement of  the training actions 
These criteria are translated into operative behaviours that must be meas-
ured through process orientation, proper focus on the target subject, quali-
ty assurance of in-house processes and constant monitoring of the quality 
of the  actions  themselves  (which  can  be  divided  into  three  categories: 
actions involving internal resource management; actions involving the rap-
port between the targets and the other subjects involved; actions focusing 
on the development of training activities). 
The  activities  that  are  planned  and  carried  out with  reference  to  the 
Second Chance Schools must also be reproducible and transferable. The 
term "reproducibility" refers to the possibility of replicating the project in 
situations with problems that are similar to, or the same as,  the ones that 
led to its creation, and in territorial settings that resemble the one in which 
it was first set up, thereby adding general value to the specific project. 
In addition, the concept of  "transferability" indicates the capacity to adopt 
a project as  a model to deal with problems that differ from the ones for 
which it was originally designed. The idea behind the concept is  to study 
the actions of a project that can help resolve  the problem that has been 
identified. The "transferability" of a training experience can be achieved in 
contexts that differ from the original if the phases that distinguish it have 
been  represented  explicitly  and  can  be  measured  and  analysed  clearly. 
"Transferability" must not be understood in an absolute way; it is  not the 
practice itself that is considered transferable, but the practice model. 
In short, the experience of the  Second Chance Schools  represents good 
practice. It has comprehensible characteristics in terms of both theoretical 
structure  and  operating practice. It advocates  an  increasingly-integrated 
course model. And thanks to the effective synergy of the elements charac-
terizing the model (general project strategy, action quality, reproducibility, 
transferability), it can make a substantial contribution to the training sys-
tem and raise the general quality of the work that is being done. Setting up 
Second Chance Schools 
The number of cities that have expressed their interest in the Second 
Chance School initiative is ever growing. To help cities that wish to evalu-
ate the feasibility of  setting up an SCS, a number of  instruments have been 
created to assist them during the conceptual development of  their projects, 
and afterwards during the implementation phase. 
It  is important to keep in mind that Second Chance Schools are not a sub-
stitute for  mainstream schools for young people who have great difficulty 
integrating into the educational system. They are, instead, a tool to fight 
socio-economic exclusion of the target population. SCSs try to provide a 
wide  range  of top-quality training opportunities  suited  to  the  needs  of 
youngsters risking marginalisation. Learning must be  relevant. The con-
nection between what they learn and the world of  work has to be straight-
forward. These schools demand a wide range of human resources: they are 
designed to bring together the best teachers,  educationalists and specialists in the 
field of social reintegration,  the greatest experts in the prevention of crime and 
violence, and the best youth workers. 
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What instruments are available to introduce the SCS initiative and to con-
duct a feasibility study previous to setting up a school? 
The Web-site 
The Directorate General of Education and Culture has created a web-site
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dedicated to the Second Chance School initiative. The site is  rich in useful 
information  regarding  the  characteristics  of the  scheme,  projects  already 
implemented, and results achieved during the pilot phase. 
The web-site covers six topics: 
~  The origin of  the initiative 
~  The first approach 
~  European pilot projects 
~  A Guide for setting up an SCS 
~  The network of  SCS projects 
~  Evaluation report 
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Several  documents  can be downloaded. Of particular interest is  the  inde-
pendent evaluation recently carried out. This report presents the initial results 
of  the Second Chance Schools during the first three years of  implementation 
of the scheme (1997-1999) and identifies their main contributions towards 
the fight against exclusion. Besides the Summary Report, the site includes 
thematic studies  on how the projects  have  been  dealing with the  three 
major challenges facing the Second Chance Schools: the development of 
strong local partnerships, educational methods centred on the individual, 
and the profile of the target group. 
The guide for setting up a  Second Chance School 
The Guide available  through the web-site provides practical information 
and attempts to simplify the task of developing and implementing a SCS 
project.  It explains the philosophy of the SCS initiative, the common prin-
ciples  to which  the  schools  are  committed,  and  the  administrative  and 
logistical aspects to be considered. 
The first part of  the Guide is dedicated to analysis of the five criteria com-
mon to all projects: 
~Target  group 
~  The main objective 
.~The  environment 
~The  teaching strategy 
~  The local partnerships 
These common principles are central to each project, though the character 
of each SCS will be heavily dependent on local/national conditions.  There 
is  plenty of room for interpretation; innovation and flexibility are encour-
aged.  The Guide is packed with practical advice. 
The Guide covers the important issues involved in the setting up of a SCS: 
the type of teacher, educational strategy, selection of premises, and many 
other practical aspects.  Each issue contains examples of  schools which have 
successfully tackled these problems. 
The Associations of Cities for Second Chance Schools 
The European Association of  Cities for Second Chance Schools is an inde-
pendent non-profit organisation that encompasses all  existing pilot proj-
ects. The main objectives are to facilitate and preserve contacts, consolidate 
and defend  the  Second  Chance School approach,  and  to  support cities 
wishing to develop Second Chance Schools. 
The Association is working to strengthen the European network of SCSs. It organises the exchange of teach-
ers/tutors, the transfer of  experience, 
and  co-operation  between  cities 
which have already set up a Second 
Chance School. 
The secretariat of the Association is 
presently  located  in  Heerlen.' 
Experts  collaborating  with  the 
Association  are  a valuable  resource 
during the development of  a Second 
Chance  School  project  and  after-
wards. They help the new school to 
actively  participate  in  the  network 
and  take  part  in  joint  activities. 
Among these common activities an 
annual sports event provides a great 
opportunity  for  students  to  learn 
about different cultures. 
SETTING  UP  SCSs 
The establishment of the Association of SCS cities was an important step 
forward in the promotion of  Europeanism.  It now faces the important and 
difficult task of keeping the SCS network alive. 
The Second Chance Schools 
During the  pilot  phase  of the  initiative,  13  SCS  projects  began  in  11 
European countries.  Some very interesting and encouraging results  have 
been obtained. Independent evaluation has been carried out and the reports 
are available on the web-site. 
The experiences of the SCSs that have participated in the pilot phase are a 
useful resource for new projects.  Each project is unique and it is shaped to 
respond to local needs. Thus, the implementation of the common princi-
ples has assumed different strategies and training models. But many aspects 
- teacher training, guidance, counseling, teaching methods, the use of new 
technologies - are relevant to other projects. 
It is  advisable to visit some of these schools to exchange ideas with local 
authorities,  school  management,  teachers,  students  and  local  partners. 
Some cities may wish to arrange a visit from an existing SCS. 
Finally, the controversial issue: what type of teacher? This aspect has been 
the subject of a thematic seminar, but the debate is  still open. A dialogue 
with other schools on this subject will help new SCS projects. 
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The EU's task 
Helper, challenger, pioneer 
Naturally,  it was  not  the  European  Commission's  intention  in  their 
involvement with "Second Chance Schools" to develop a prototype which 
all Member States should imitate, nor even that it be prescribed as com-
pulsory. Such a procedure would exceed the Community's competencies. 
Even considering "content", such a notion would have to fail: the structures 
of  the individual countries are so different where the transition from school 
to the world of  work is concerned. Where do the responsibilities of  schools, 
youth aid, and the professional education system lie? What bridges exist 
into the job market at the moment for disadvantaged young people? 
Who is building, financing and securing them? 
There is  not just a different answer to this question in every EU country, 
but there are  often also manifold variations within a country. It is  a good 
idea to evaluate the tasks of  the formal school and vocational education sys-
tems, the transfer from school to work, and additional measures already in 
place within their regional context. There is  another reason against having 
a single prototype solution with which those who refuse  to go to school 
should be helped in a second attempt towards a decent level of education. 
It is  the heterogeneous nature of the clientele described and their reasons 
for dropping out. It  would be much more desirable for the Member States, 
even  in  this  question of educational policy,  to  cautiously build steps  for 
reform and development on top of one another. 
The Union should support and develop this process of approach. The EU 
has a very important part to play: it should be a helper and a servant on the 
one hand, a challenger and a pioneer on the other. Lastly, the true commu-
nity right for which the Union contributes to the development of a quali-
tatively superior general and vocational education under the consideration 
of the principle of  subsidiarity. 
The EU's contribution to the reduction in the number of school drop-outs 
will be measurable by how vigorously it supports variety and international-
ly  stimulates  and  encourages  innovation.  This  also  meets  with  the 
European target to co-ordinate the educational, employment, and social 
policy better in order to reduce the number of  youths without professional 
qualifications. The young people must be at the centre of all efforts - their 
personal development, their employability and their social integration. 
During all of this it is  important to take care that no negative side effects 
develop.  For example,  in some member countries for decades  businesses 
have been playing an important role where professional preparation and 
education are concerned. In other countries and regions this is  less com-
monplace and, whilst that therefore deserves to be stimulated, the incen-HELPER,  CHALLENGER,  PIONEER 
tives and rewards for business involvement in the long term should be the 
human resources they can unlock in their area. 
Possible fields of action for the EU 
BUI LDJNG UP A  CEl\TRE OF KNOWL EDGE 
In this European forum experiences should flow together and be retrievable 
on  all  topics  connected  to  general  and  professional  education  and  the 
employment policy in the Member Countries of the Union - in particular 
on the theme of Second Chance Schools. 
EvAI,UArtoN 
The information collected in the centre of knowledge should be evaluated 
and the advice of  the Member Countries, as well as that of  individual coun-
tries, the respective national participants and all others who are interested, 
should be made available. 
Dl ·: V .EI, OI ) IVII '~NT 01·'  QUAI.ITY CRl'.J'ERIA 
Although the "Second Chance Schools" have to be different, according to 
clientele and regional contexts, the effectiveness of the respective measures 
should have a unified and mutually developed scale by which they can be 
measured. Important aspects would be: 
• A reduction in the number of  young people without education and 
employment The Second Chance 
• Furthering the goal of employability by development of their personality 
and social integration 
• Assessment of the qualification aspects on the spot, not just according to 
their uses for those acutely affected classes of  youths but also according 
to the long term strength of the educational policy of the programme 
• Comprehensible choice of the clientele taken on 
• Approaching the competencies and including the wishes of the clientele 
• Regular assessment of the individual progress and achievements of every 
youth 
• The programme being open to new didactic developments and changes 
in qualificational requirements on the education and job market 
• Inclusion of businesses 
• Co-operation with other regional participants and readiness to exchange 
across-the-border experiences 
• Introduction of multimedia and IT within the framework of an integral 
approach to qualifications 
• Continuity within the programme and of personnel and quality 
• Comprehensible, continual internal monitoring of successes 
lVIAKlNG IC\'0 \VN  EXAlV1PLES O F "BEST  PRACTICE" 
This could  include  three  elements:  the passing on of information about 
exemplary approaches, advising participants who want to follow a similar 
path, and where applicable the provision of financing for imitators. 
SUPPORTING  'l'HE  EXCH ANGE  OF  INFO RlVIATlON  AND  CREATING 
N E1'\VO Il KS 
The effectiveness of  the quality criteria and the transfer of  examples of  best 
practice depends very much on being accepted on the spot. In order for this 
to  happen there  must be  a fully-functioning flow  of information. There 
must be an infrastructure for the bilateral exchange of  participants. Finally, 
there has to be a possibility of  getting directly in contact and for mutual vis-
its.  At the places  where  there are  not the necessary resources  to  hand -
think, above  all,  of the peripheral and structurally most weak of the EU 
regions - a compensation must take place through the Community. 
l\1Al NSTREAM 'fHE  E XPERIENCE OF SECOND  CHANCE SCliOOLS 
Second Chance Schools - a second chance for Europe's schools. By this the 
following is  meant: the obstacles and successes which come to light in the 
pedagogical work with those who refuse to go to school, the disadvantaged, HELPER,  CHALLENGER,  PIONEER 
and those youths without an education, make the "normal" routes of  educa-
tion appear in a critical light. New methods which help those who are tired 
of learning and failure  - from  continual advice  on learning and integral 
approaches to qualifications, to intensive and purposeful feedback between 
work and learning - would also do all average pupils good. The experiences 
which can be had in a Second Chance School, and with similar additional 
measures, should be  much more effectively and confidently brought into 
the European education policy debate so that in this way, step by step, there 
can also be a change made to the political handicaps for the schools them-
selves. Second Chance Schools should not just be restricted to the function 
of stop-gaps, they should blaze a new trail. 













School: Institute for Continuing Adult Education - Manager: Jafirakibis 
Address: 60, Mitropoleos Str.,  10563 Athens (Greece) 
Tel.: +301-3314931  -Fax: +301-3314930- E-mail: ideke@ath.forthnet.gr 
School: Escuela Segunda Oportunidad - Manager: Paco Peralta 
Address: 5,  Plaga d' Espanya pl. so, E-08014 Barcelona (Spain) 
Tel.: +34-93-3429411  -Fax: +34-93-3429429- E-mail: dresines@intercom.es 
School: Escuela Segunda Oportunidad de Bilbao - Manager: Ricardo Barkala Zumelzu 
Address: 18, Uribitarte,  4-Dcha, 48001  Bilbao (Spain) 
Tel.: +34-94-4205300- Fax: +34-94-4205313- E-mail: lan-ekintza@lane.bilbao.es 
School: Scuola Media Statale "Francesco Petrarca"- Manager: Santo Gagliano 
Address: 11, via G. Gioviale 95123 Catania (Italy) 
Tel.: +39-95-7141765- Fax: +39-95-7142762- E-mail: petrarcact@tin.it 
School: Tageskolleg der VHS  K61n - Manager: Detlef Heints 
Address: 64-66, Genovevastr. 51063 K61n (Germany) 
Tel.: +49-221-671930- Fax: +49-221-6719320- E-mail: detlef.heints@stadt-koeln.de 
School: Tages-und Abendschule K61n - Manager: Bert Pelzer 
Address: 72, Genovevastr., 51063 K6ln (Germany) 
Tel.: +49-221-962020 - Fax: +49-221-9620219 - E-mail: pelzerb@t-online.de 
School: Schule der Zweiten Chance Halle - Manager: Leonhard Dolle 
Address: 1,  Franckeplatz, Haus 33 D-0611 0 Halle (Germany) 
Tel.: +49-345-225170- Fax: +49-345-2251715- E-mail: jw-bauhof@gmx.de 
HAMEENLINNA  School: Second Chance School - Manager: Marjaleena Hulkko 
Finland  Address: 25, Hattelmalantie 13100 Hameenlinna (Finland) 
HEERLEN 
Netherlands 
Tel.: +358-7141765- Fax: +358-36147555- E-mail: marjaleena.hulkko@hakk.ntk.fi 
School: Second Chance School - Manager: John Vrolings 
Address: E2C Heerlen Postbus 306 NL-6400 AH  HEERLEN 
Tel.: +31-45-5605555- Fax: +31-45-5605560- E-mail: maecon@worldonline.nl 
LEEDS  School: East Leeds Family Learning Centre- Manager: Chris Peat 










Tel.: +44-113-2243138 - Fax: +44-113-2243172 - E-mail: cpeat@eastleedsflc.nnplc.co.uk 
School: Ecole de Ia Deuxieme Chance - Manager: Robert Garzunel 
Address: 82, Avenue de Ia Croix Rouge  13013 Marseilles (France) 
Tel.: +33-4-96130000- Fax: +33-4-96130001  -E-mail: e2c.mars@wanadoo.fr 
School: Marielunds Gymnasiet - Manager: Rolf Kalamark 
Address: 35, Stockholmswagen 60217 Norrk6ping (Sweden) 
Tel.: +4611-153393 - Fax: +4611-186022 - E-mail: rolf.kalamark@ norrk6ping.se 
School: Second Chance School - Manager: Mariana Mareco 
Address: Ediffcio Monte Siao - Torre de Marinha, 2840-443 Seixal (Portugal) 
Tel.: +351-1-212276240- Fax: +351-1-212226248- E-mail: MP2181 @mail.telepac.pt 
School: Produktionshojskolen i Svendborg - Manager: Kjeld Rommerdahl 
Address: 63, Hellegardsve 57000 Svendborg (Denmark} 
Tel.: +45-6222-411 0 - Fax: +45-6222-8114 - E-mail: phs@ phs.dk Dlrect1on G enerate pew l'Educat1on et ta  Cu\ture  Commisstoo Europeenne 
J., pr~ndt~  duJ1)~ !~  ~~~e~·t~ 
du ~~@~~  p·llo~~ ~~ 









rj 1 RRUXELLES 
0L.JJII •  - Editeur 
BBJ Bruxelles, Branche ltalienne 
Directeur d'Edition 
Monika Savier 




Equipe d'Edition et coordination 
M. Elena DiCicco Pucci, Ruth Gruber, Liliane Lafond, Michael G. Jacob, Monika Savier 
Auteurs 
Helga Ballauf, Roxana Carvalho, Ruth Gruber, Claudia Montedoro, 




Pierre Cattan, Ruth Gruber, Ralf Makrutzki 
Photographes 
Armando Fizzarotti, Massimo Menghini, Julien Roletto, Collection privee des E2C 
Arts et graphiques 
Mario Brunetti 
Mise en page et graphiques sur ordinateur 
Claudio Mariotti 
Imprimerie 
Nuova Eliografica, Spoleto, Italie 
Droits d'auteur © BBJ Italie Mars 2001 
Lance et  finance par Ia Direction Generale de Ia  Commission Europeenne pour !'Education 
et Ia  Culture. Le contenu de cette publication ne reflete pas necessairement Ia position de Ia 
Commission, et n'engage aucunement Ia  responsabilite de Ia  Communaute Europeenne. 
D1rection Generate pour !'Education et la Culture  Comm1ssion Europeenne Somma ire 
E2C - Apprendre a  partir 1' experience acquise .......................................................  .4 
Visions et strategies 
La premiere chance ne doit pas etre la derniere  ........................................................ 8 
Les technologies d'  nformation et de communication 
Indispensables sans pour autant garantir 1' emploi ......................................... ·  ..... .11 
Entretien 
La lutte contre I'  exclusion sociale  ....... .............. .............................................................. 13 
Le projet pilote europeen 
Les cinq principes ................................................................................................................... 15 
Qyelques exemples- Strategies de formation ..................................................  __ .17 
Les jeunes et les ecoles de la deuxieme chance  .................................................. __  24 
Entretien 
Espoirs sans fausses illusions ...  ,. .............................................................. ......................  .27 
L'  approche pedagogique dans les Ecoles de la deuxieme chance . .. .......... .30 
Entretien: 
Gars:ons et filles et les E2C  .... ................................... ...................................................... 34 
Se creer une place dans la societe  ..................... .  .  ..............................................  36 
Entretien 
Un debut triomphant  ........................................................................................................... 40 
Entretien 
Comment creer des opportunites  ................................................................................. .41 
Entretien 
Peuvent-ils aider? ....................................................................................................................  42 
Resultats concrets du projet pilote "E2C"  ................................... ............................. .43 
Tirer le meilleur parti de cette deuxieme chance  .......................................... ........ .47 
La Commission europeenne- Le contexte politique  ............................... ........... 48 
Les criteres de bonnes pratiques pour les E2C  ...... ,. ....................... .....................  .53 
Mise en place des ecoles de la deuxieme chance ..................... ............. ~  ................  55 
Le role de la Com.miss!on europeenne: soutien, incitateur 
au changement, pwnn1er  ......................................................................................... ....... ....  58 
Ou trouver les projets pilotes E2C  ............................................................................. .. 62 
Les auteurs de la Deuxieme Chance  ...... ....................................................................... 64 Ecoles de Ia deuxieme chance 
Apprendre a  partir 
de l'experience acquise 
L'insertion des jeunes dans la societe en general, et le 
marche du travail en particulier, demeure un defi cen-
tral  dans  la  construction  permanent  de  l'Union 
Europeenne. Les forces de !'innovation et la croissan-
ce  de  1' economie  europeenne  sont  basees  sur  les 
connaissances et les qualifications de ses citoyens. 
Nous constatons une acceleration dans !'evolution de 
la technologie, de la science et du commerce. La mise 
a  jour continue du savoir-faire devient le capital prin-
cipal  pour  rester  dans  la  course.  N eanmoins,  un 
nombre significatif de jeunes echouent a  l'ecole et par 
consequent  n'acquierent  pas  les  qualifications  et les 
Viviane REDING  competences de base. 
Membre de Ia  Commission  Dans l'Union Europeenne, un jeune sur cinq age de 18 
e 
0 
a 24  ans,  acquiert  au  maximum  le  niveau  scolaire 
secondaire.  Qyelques  Etats  membres  se  situent  de 
maniere significative au-dessus de la moyenne, tandis que de resultats allar-
mants  persistent  dans  differents  Etats  membres,  dans  certaines  zones 
urbaines ou isolees, ainsi qu'au sein de groupes sociaux defavorises. 
Les institutions educatives sont devant un dilemme, d'une part l'efficacite 
economique, d'autre part la justice sociale dans I' organisation de l'appren-
tissage. Les exigences de la societe de !'information, !'inflation des qualifi-
cations sur le marche du travail, et l'accroissement de la competitivite peu-
vent conduire ces institutions a  alourdir les programmes. Ceci tend a  ampli-
fier excessivement des problemes tels que la fatigue, l'absenteisme, les dif-
ficultes d'  apprentissage et, par consequent, 1' echec scolaire. 
Dans la societe de la connaissance dans laquelle no  us vivons, les stratifica-
tions sociales reposent de plus en plus sur les delimitations entre ceux qui 
ont et ceux qui n'ont pas les competences et les  qualifications necessaires. 
L'abandon des  etudes  a  aujourd'hui des  consequences  plus  durables  que 
dans la decennie precedente. Elle peut marquer un individu pendant sa vie 
entiere, en diminuant fortement ses possibilites d'evolution. 
LA  SOCIETE  DE  LA  CONNAISSANCE  COMMENCE A L'ECOLE.  Les 
ecoles  devraient  developper  les  savoirs  fontamentaux  comme  la  lecture, 
l'ecriture et le calcul, aussi bien que les techniques generales d'apprentissa-
ge (apprendre a  apprendre), permettant a  une personne d'absorber et d'ana-
lyser les informations; elles devraient egalement transmettre un gout pour 
I' acquisition de la connaissance. Les qualifications concernant les nouvelles 
technologies, les langues etrangeres, les  techniques d'  expression, ainsi que APPRENDRE  A  PARTIR  DE  L'EXPERIENCE  ACQUISE 
les qualifications et les competences "cognitives", "transversales" et "person-
nelles", sont de plus en plus considerees comme les conditions de base de la 
nouvelle economic. Les eleves  qui abandonnent l'ecole sans ces  qualifica-
tions de base sont moins capables, moins disposes et moins equipes pour 
entrcprendre une strategic d'apprentissage durant toute la vie. 
La reussite a I'  ecole est une condition sine qua non dans un marche du tra-
vail et dans une societe basee sur la connaissance. En lanc;ant le projet de 
l'Ecole de  la  Deuxieme  Chance comme suite  a son livre  blanc de  1995 
"Enseigner  et  Apprendre:  Vers  la  Societe  Cognitive",  la  Commission 
Europeenne, ainsi que les  Etats membres et les autorites locales, ont deci-
de de pallier ce  phenomene en proposant de nouveaux dispositifs specifi-
quement adaptes a ces jeunes defavorises pour leur permettre un acces  a 
l'emploi eta une citoyennete active. 
Il ne s'agissait pas seulement de grandes declarations de la part de politi-
ciens  "humanitaires".  Nos  economies  ont vraiment besoin  de  ces  jeunes 
dont le potcntiel est un trcsor ignore. 
Depuis 1995, cet etat  de fait a ete largement reconnu. Maintenant, nous 
crayons que les  Ecoles de la deuxieme chance ont tres bien pu preparer le 
terrain pour la reconquete de ces ressources. 
COMBATTRE L'ECHEC SCOLAIRE a ete integre dans le processus d'emploi 
au Luxembourg et a rec;u une impulsion accrue au sommet de Lisbonne le 23 
et le 24 mars 2000. Le taux d'abandon scolaire a ete adopte comme l'un des 
indicateurs structurels pour la mise en oeuvre de la strategic de Lisbonne. Le 
rapport europeen sur la qualite de }'education scolaire est egalement signifi-
catif Il a ete adopte par les  ministres de  1' education de 28 pays europeens a 
Bucarest en juin 2000, identiftant les taux d'abandon scolaire comme indica-
teur de la qualite de !'education scolairc. Les Ecoles de la deuxieme chance 
font egalement partie des actions preconisees dans le Cadre d'action pour le 
developpement urbain durable dans l'U  nion Europeenne. L'Assemblee par-
lementaire du Conseil de l'Europe a invite tous ses  Etats membres a lancer 
les projets pilotes de l'Ecole de la deuxieme chance. 
Alors qu'en 1996 iln'y avait pas de budget specifique pour les projets d'Ecolcs 
de la deuxieme chance, le  nouvel objectif 3 des  Fonds structurels et la nou-
velle  action  Grundtvig du programme  Socrates  II offrent  maintenant de 
larges possibilites de financement pour des actions dans ce domaine. 
Nous commenc;ons a voir les  resultats positifs de ces projets d'Ecoles de  la 
deuxieme  chance qui  sont resumes  dans  cctte brochure. J'espere  que  nous 
pourrons tous trouver ici de  nouvelles sources d'inspiration pour notre com-
bat contre 1' echec scolaire et 1' exclusion sociale. 
Viviane REDING 
Membre de Ia  Commission europeenne 
responsab!e pour !'Education et Ia  Culture  e  -Visions et strategies 
La premiere chance ne doit pas etre 
Ia derniere 
Joussef  a trois ans de prison pour mineur a  son actif  et travaille aujourd'hui comme 
serveur. Un job saisonnier, avec parfois des journees de douze heures et parfois 
rien du tout: pas d'emploi, pas d'argent.Joussef  n'est pas pour autant insatisfait car 
il doit vivre avec un deu:x:ieme  handicap: ce jeune homme de 21  ans n'a pas de 
diplome. II aimerait bien apprendre quelque chose de nouveau. Mais aller quoti-
Moucef Garbi, 20 ans, 
MARSEILLE, FRANCE. 
L'icole de Ia premiere chance,  m'a 
donne rien du tout. 
fe n'aimais pas les cours, ;a rentre 
et ;a sort.  C'est pas que ;a rentre et 
;a reste; ;a rentre et ;a sort.  9a ne 
m'interessait pas, les  maths et /e 
Fran;ais, qu'est ce que je m'en fous! 
Si je veux  Jaire ma;on, pour mon-
ter un mur, on va me demander du 
fran;ais a faire? C'est pour donner 
un exemple. ]e veux travailler 
dans Ia restauration collective ou 
dans Ia securiti. 
La oit c'est mieux payi." 
diennement en cours et ne plus  rien gagner,  cela  ne lui 
convient pas.  Vera  est satisfaite:  depuis un  certain temps, 
elle vit avec sa bande dans un squat. Au debut, les voisins ont 
menace d'appeler la police. A present, ils se sont fait une rai-
son et ont accepte la presence de ce nid d'  enfants des rues a 
cote de chez eux. Tant que le  calme regne.  La maxime de 
cette jeune fille de 18 ans est: ''Il faut refuser le role qui t'  est 
assigne pour echapper au piege."  Autrement dit, il n'y a que 
celui qui se  soustrait aux contraintes de la societe qui reste 
libre. Elle a rompu le contact avec sa famille, a seche l'ecole 
des annees durant; lorsqu'elle a besoin d'argent, elle va men-
dier. Seulement, parfois, elle se pose la question de savoir si 
c'est vraiment tout ce que la vie peut lui offrir. 
Henrika quitte l'ecole en Seme. Ses professeurs ne le com-
prenaient pas et ses  camarades riaient de lui.  Depuis, il ne 
quitte que rarement la maison de ses parents. Le jour, il dort 
et la nuit, il regarde la television ou joue avec son ordinateur. 
Henrik aime bien ses  parents mais  prefere  ne  pas  trop les 
croiser: carle fait que ses parents se fassent du souci pour son 
avenir le deprime. Ce jeune homme de 17 ans aimerait bien 
sur sortir de sa  coquille, mais comment? Aussi differentes 
que soient les trois histoires de Youssef, Vera et Henrik, en 
tant que "deserteurs scolaires ", defavorises et sortis du sys-
teme etabli, leurs perspectives d'avenir sont limitees. Ils par-
tagent ce  sort avec  d'autres personnes en Europe, conside-
rees  comme "difficiles" parce que, pour des  raisons indivi-
duelles, familiales  ou economiques, ils  eprouvent des diffi-
cultes a  repondre aux exigences sociales. Signe distinctif: ils 
quittent l'ecole sans obtenir de dipl6me. 
La liste  des  motifs  pour lesquels  des jeunes se  retrouvent 
sans aucune qualification peut se  prolonger a  l'infini. Des jeunes violents ou toxi-
comanes sont exclus des etablissements scolaires parce qu'ils representent un dan-
ger pour les autres eleves; des meres mineures aimeraient poursuivre leur scolarite 
mais se retrouvent face a  l'impossibilite de conjuguer ecole et enfant; une absence 
totale de motivation chez des  enfants et des  adolescents vivant dans des  regions 
economiquement devastees et dont les parents vivent une situation de ch6mage de 
longue duree; des jeunes surdoues qui boycottent les cours parce qu'ils s'ennuient  ... 
L'abandon scolaire est un sujet complexe.  Les experts en education etiment qu'un 
eleve sur cinq n'ira pas plus loin que le  secondaire.  Les gars:ons, dans ce  cas, sont 
plus nombreux que les filles.  Les filles peuvent rester sagement en cours tout en se LA  PREMIERE  CHANCE  NE  DOlT  PAS  ETRE  LA  DERNIERE 
projetant mentalement dans l'univers de leurs reves.  Plus de 
20%  des  jeunes  entre  15  et 25  ans  qui  sont  au  chomage 
admettent avoir  "seche"  l'ecole.  Il est  clair  que  s'il  quitte 
l'ecole  prematurcment sans  diplome, un jeune aura plus  de 
chances d'etrc confronte au  chomage, aux difficultes econo-
miques eta !'exclusion sociale.  Pour que ce jeune accepte une 
deuxieme  chance, elle  doit etre  differente,  meilleure  que  la 
premiere. 
Les "ecoles de Ia deuxieme chance": 
une nouvelle formule gagnante 
Dans les  annees  1997-1999, la  Commission europeenne a 
soutenu activcment le developpement des ecoles de la deuxie-
me chance destinees aux personnes en echec scolaire. 
Heidi, 21 ans, 
LEEDS, GRANDE-
BRETAGNE 
A 1.;ant !'ecole, je ne Jaisais rien. 
Ce qualificatif  de "deuxieme chance" n' est pas  sans induire 
des malentendus, car il peut laisser penser qu'il s'agit, pour ces 
etablissements  avant  tout et principalement de  transmettre 
une nouvelle fois  un savoir scolaire avec un controle continu 
des  performances  par  !'attribution  de  notes.  Objectif:  un 
diplome  reconnu.  Une vision  aussi  restrictive  ne  peut que 
On ita  it a  Ia maison,  on buvait  ... 
]\dais maintenant, moi je veux 
une deuxihne chance pour m'insi-
rer dans Ia societe,  c'est pour cela 
queje vais a  !'ecole. 
condamner les ecoles de la deuxieme chance a de nouveaux echecs. Et ceci pour au 
moins deux raisons : premierement, offrir a ces jeunes qui ont refuse le systeme sco-
laire traditionnel une reedition du  meme systeme  ne  constitue certainement pas 
une reponse pedagogique appropriee pour les  sortir de !'impasse. Cela peut fonc-
tionner pour certains cas  isoles mais ne peut constituer une strategic pedagogique 
globale viable. 
Deuxiemement, est-ce qu'un diplome reconnu donne toujours acces  a un travail 
interessant? Est-ce qu'il prepare le jeune a s'inserer dans l'emploi? I1 nous faut trou-
ver un mot nouveau pour "employable" qui tienne compte du caractere serieux de 
la tache a accomplir, des normes de production, de la complexite du monde du tra-
vail. Cela signifie qu'il faut accompagner le jeune dans ce  monde etranger ou faire 
cntrer les  professionnels dans l'ccole pour qu'ils  transmettent leurs connaissances. 
Q_ye  Ce  soit dans une ecole de la premiere chaNCe  OU dans une ecole de la deuxie-
me chance, !'experience concrete du monde doit etre le  point de depart ct la refe-
rence de tout apprentissage.  Les jeunes doivent pouvoir appliquer sur le terrain ce 
qu'ils ont appris en classe.  La deuxieme chance doit attirer le  non conformiste, 
celui qui fuit I'  ecole. C'est pourquoi, il faut combiner la theorie et la pratique.  Dans 
les Etats membres de l'Union curopeenne ou il existe des systemes d'apprentissage 
alternatifs pour la formation professionnelle, les chances d'integrer les jeunes dans 
le  monde du travail sont plus grandes que dans les pays qui se contentent des sys-
temes de qualification traditionnels. 
Encourager Ia competence et Pindependance 
Des connaissances actualisees, des qualifications reconnues et la capacite d'  elaborer 
un parcours professionnel constituent les trois piliers de l'employabilite tout au long 
de la vie. Seules les connaissances- allant du calcul de base et de l'orthographe jus-
qu'au savoir-faire tres complexe - peuvent etre enseignees. Toutes les autres quali-
fications - de la capacite a travailler en equipe et a defendre son point de vue dans 
un groupe jusqu'aux competences de planification et a la creativite - doivent etre  ~  -La Deuxieme: Chance 
Luca Carrera, 17 ans, CATANE, ITALIE 
j'ai  pas continue a  suivre !es cours a  !'ecole dassique, parce qu'he!as, 
en Ita!ie, les projesseurs jont des categories. Ily a !es ele·ves presents 
et !es e!eves absents,  ceux qui sont capab!es et ceux qui sont inca-
pah!es ... .J'ai done pnifere an-iter !'ecole au lycee en  seconde a 16 
am et demi.  Ensuite j'ai fait mon  service  mi!itaire en  tant que 
sous-if.Jicier dans !'armee, comme parachutiste. De retour de mis-
sion en A!banie,je me suis inscrit dans cette Ecole de Ia Deuxieme 
Chance . .f'habite un quartier de  Ia banlieue de  Catane oit !e ch6-
mage est he!as un gros prohlhne, et oit !'ignorance est tres grande. 
acquises.  Les  enseignants  et les  formateurs  ont pour mission  de  creer  l'cspace 
necessaire ace developpement personnel. Lc processus d'apprentissage doit aider le 
jeune a evaluer,  a  classer ses  experiences et a faire  le  lien  avec  ce  qu'il apprend. 
Durant ce processus d'acquisition, les  roles doivent etre de temps en temps inver-
ses:  les  enseignants  peuvent tirer profit des  competences de  leurs  eleves  ou des 
jeunes en formation. 
En regie generale, les jeunes qui ont abandonne I'  ecole et qui sont sans qualif1ca-
tions possedent les  caracteristiques suivantes:  leurs  resultats  sont tres  faibles,  ils 
sont resignes, an.xieux,  timides, velleitaires, d'un contact difficile.  Souvent, ils ont 
du mal a  accepter les  regles  fixees,  ils  sont provocateurs, manquent de  controle 
d'eux-memes et de concentration. Ils sont incapables de planifier, agressifs, suscep-
tibles. Ils se  sentent seuls, mal aimes, inadaptes. En resume, leurs facultcs d'orga-
nisation et d'adaptation sont insuffisantes. Les enseignants reagissent souvent aces 
comportements  negatifs  par 
Alex, 17 ans, SVENDBORG, DANEMARK 
je suis danois, je vis dans une ville moyenne,  Swindon. je 
frequente une ecole qui comprend 152 e!eves, garrons et fi!!es.  En 
pratique, nous travai!!ons ega!ement en dehors de !'ecole. Nous 
foisons des stages. Avant de rentrer a  !'Ecole de Ia Deuxieme 
l'agression  ou  le  rejet  du  a  un 
sentiment  d'impuissance.  Les 
moqueurs  parlent d'unc "peda-
gogic  de  l'apathie".  Beaucoup 
trop rares sont ceux qui pen;oi-
vent  chez  ces  jeunes  de  l'en-
thousiasme ou des competences 
dans  des  domaines  ignores  par 
!'institution scolaire.  Les  ecoles 
de la deuxieme chance ne pour-
rant  reussir  dans  leur  mission 
d'inserer ces jeunes en situation 
d 'echec  scolaire  que  si  elles 
identifient  et  promeuvent  de 
fa<;on  pertinente  les  compe-
tences de chacun. Une condition 
necessaire ala reussite de ce tra-
vail  se  situe  egalement dans  le 
fait que les jeunes doivent pou-
voir decider par eux-memes de 
leur  participation  active  a  une 
mesure  donnee.  La  pression 
exercee  par les  difficultes  de  la 
Chance, je  faisais !'ico!e c!assique . .J'avais de bons resu!tats. 
Certains profs etaient vraiment sympas. Maisje vou!ais avoir un 
metier le plus rapidement possible et en plus, j'etais un peu fatigue 
des devoirs a  faire toutle temps. j'ai done !ibrement pris Ia  decision 
de rentrer dans !'Ecole de Ia Deuxieme Chance,  et je !'adore. 
t  :~aitl  -
vie  au  quotidien est souvent  si 
grande qu'ils ont un vrai desir de changement. On peut alors observer que l'ente-
tement et la resistance a  toute epreuve qui leur a permis de mener jusqu'alors une 
existence en marge de la societe peuvent etre utilises pour mener a bien un pro-
gramme d'apprentissage et de travail, meme au prix d'un effort considerable. Les technologies d'information et de communication 
Indispensables sans pour autant 
garantir l'emploi 
Mike est fier: A l'issue de son stage de trois mois en informatique, son equipe a 
reussi a  installer et a  faire fonctionner le reseau informatique avec le nouveau sys-
teme Linux. Une tache aussi ambitieuse n'etait pas prevue au depart dans le cadre 
de la formation. Mais le  formateur a reuni les  quelques  mordus d'informatique 
dans un groupe, les laissant bricoler et traficoter, en leur procurant tous les  docu-
ments qui leur etaient necessaires. Le certificat de fin de stage mentionnera expres-
sement toutcs les taches accomplies. 
Le jeune homme tient enfin entre ses  mains une preuve de  ses  competences en 
informatique qu'il a, en grande partie, baties lui-meme a l'occasion de ce cours. 
A l'ecole, chaque dictee etait vecue par Tulin comme une humiliation: lorsqu'on lui 
rendait sa copie, il y avait plus d'encre rouge que d'encre bleue. Pourtant elle aime 
exprimer ses reves et ses craintes en vers. 
Elle avait presque renonce a ecrire lorsque l'atelier d'ecriture au centre communal 
pour les jeunes s'est ouvert: ici, Tulin tape ses textes sur l'ordinateur et laisse le cor-
recteur d'  orthographe faire  son travail.  Elle  montre ensuite le  resultat  au jeune 
conseiller. Ils travaillent ensemble a ameliorer le texte, Tulin corrige son travail a 
l'ecran et l'imprime - la preuve de sa reussite est ecrite noir sur blanc. Alexandre 
travaille  a  la  production.  Il  travaille  dur  chaque  jour. 
L'ecriture n'est pas sa tasse de the et il n'y a pas longtemps 
encore, il etait convaincu que le  travail de frappe etait une 
affaire de femmes. Jusqu'a ce qu'il observe dans un club de 
jeunes des  amis  participant a un forum de discussion en 
ligne. D'abord sceptique, puis fascine. Finalement, il vou-
lut participer lui-meme a la  conversation sur Internet. Il 
peinait a  trouver avec  ses  doigts les  lettres  sur  le  clavier 
pour se presenter a ses copains du forum qui etaient depuis 
longtemps passe a un autre sujet de conversation avant qu'il 
ne parvienne a  achever une ligne. Alexandre fut pris d'am-
bition.  Il  oublia  le  temps,  pesta  et  s'entraina.  Apres 
quelques heures, il maitrisait enfin le clavier et etait capable 
de tenir une conversation virtuelie. 
Ces exemples montrent que l'ordinateur offre de nouvelles 
fac;:ons  d'apprendre attrayantes et efficaces.  C'est un outil 
pour le futur et quelquefois le travail necessite de develop-
per des  infrastructures et des logiciels.  Savoir utiliser les 
fonctions basiques d'un ordinateur est la cle d'une nouvelle culture technologique. 
Pour avoir aujourd'hui et demain une chance sur le  marche de l'emploi un mini-
mum de connaissances des technologies de !'information et de la communication 
est indispensable. Mais ce  savoir-faire a lui seul ne constitue pas la garantie d'un 
emploi. Il reste cependant important que les jeunes en formation dans les circuits 
traditionnels ou paralleles realisent que la maitrise de l'ordinateur ouvre de  nou-
velles voies d'apprentissage. Celle-ci devient un objectif pedagogique en elle-meme ~  -
avec  des  consequences  non negligeables  pour !'organisation  des  processus  d'ap-
prentissage. Les nouvelles technologies modifient les fonctions de temps et de lieu 
d'apprentissage, le  role  traditionnel de l'cnseignant change. Dans ce  contexte, la 
capacite a apprendre et a travailler de fa<;:on  autonome occupe une place centrale. 
Ceci  ne  signifie  pas  seulement  acquerir  des  connaissances  en  fonction  de  ses 
besoins et de ses envies, mais cela implique aussi une approche collective des pro-
blemes -la capacite de tirer profit des echecs tout comme des reussites. Face a  une 
impasse, on n'est pas seul. Cela neva pas de soi mais peut s'apprendre. 
L'apprentissage par les techniques multimedia implique une approche globale de la 
qualification,  en particulier pour les  jeunes lasses  de  l'ecole, "difficiles".  Et ceci 
signifie : integration de competences de base, techniques et sociales, une approche 
de la rdlexion et de l'apprentissage orientee vers le travail en equipe dans une struc-
ture cooperante, un apprentissage continu et innovant, une mise en forme mutuel-
le des processus d'apprentissage pour tousles participants. 
La simple transmission d'une competence d'utilisateur - par exemple un cours sur 
!'utilisation d'un logiciel - peut ainsi devenir un composant indispensable dans un 
programme de formation d'une ecole de la deuxieme chance. L'objectif ultime est 
de  comprendre les  problemes, concevoir des  strategies,  acquerir un savoir-faire, 
trouvcr des solutions et evaluer le resultat. 
L'acquisition  de  competences  d'utilisateur  de  logicicls  a elle-seule  ne  suffit  en 
aucun cas a  preserver des jeunes du chomage. Le plus important reside plutot dans 
les competences methodologiques, sociales et de communication qu'ils acquierent 
dans le cadre d'une approche globale de qualification. 
L'equipement en nouvelles technologies de l'education et de formation des etablis-
sements educatifs est une condition sine qua non pour acquerir des connaissances 
techniques, des qualifications de base et une capacite a  1a reflexion professionnelle. 
La methodologie pour l'autoapprentissage  est  cruciale a l'epoque  des  nouvelles 
technologies de !'education et de la formation. Entretien 
La lutte contre l'exclusion sociale 
Anna RODRIGUEZ 
Pour assurer le  succes d'une ecole de la 
deuxieme chance, il faut que le program-
me d'  etudes et les methodes d'  enseigne-
ment offerts plaisent a  la jeunesse d'au-
jourd'hui.  Dans  cette  perspective,  la 
Commission europeenne considere !'uti-
lisation  des  nouvelles  technologies 
comme une etape positive pour creer de 
nouvelles  occasions.  I1  est  egalement 
important  de  communiquer  avec  les 
entreprises  dans  lesquelles  les  jeunes 
acquierent leur experience professionnel-
le.  Mais cette collaboration a-t-elle reus-
sic?  Est-il vraiment possible  d'aider des 
jeunes ayant abandonne 1' ecole a trouver 
un  travail  avec  l'aide  des  nouveaux 
medias? 
Ralf Makrutzki  a  pose  ces  questions  a 
Anna  Rodriguez,  directrice  adjointe  a 
1' ecole de la 2eme chance de Marseille. 
Selon Ia  Commission europeenne,  Ia  haute-technologic peut aider a  libil·er l'ener-
gie criatrice de ces  jeunes. Ceci a une influence positi·ve sur leur intigration prifes-
sionnelle et augmente leurs chances  de s'assurer un emploi qualijii.  Cette preten-
tion s'est-elle avirie correcte? 
ANNA RODRIGUEZ: Ah, oui. Dans notre ecole uncertain nombre de jeunes a 
experimente ce  processus d'une maniere positive. Mais je dois  preciser que cette 
recette n'a ete appliquee avec succes qu'a dix pour cent de nos eleves. Et ce ne sont 
pas necessairement des eleves qui excellent en franc;ais ou en maths, mais ceux dont 
les talents se situent, par exemple, dans des domaines plus artistiques. 
Ces eleves comprennent rapidement comment concevoir un site Web qui soit a la 
fois  esthetique et fonctionnel. En termes de psycho-dynamique, le succes est pra-
tiquement garanti. Le succes et la reconnaissance favorisent la confiance en soi, la 
motivation et l'energie. Ces personnes trouvent un travail. 
Je suis convaincue que nous pouvons considerablernent augmenter ce pourcentage. 
Si nous pouvions analyser exactement les besoins des entreprises dans le domaine 
des technologies de !'information et acquerir le materiel et les logiciels appropries, 
il devrait etre possible d'obtenir de meilleurs resultats dans les industries du multi-
media, de la 3D, de la musique et de la mode. Malheureuscment, le financement 
pose probleme.  · l 
r/ utJ 
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Comment !'ecole a-t-elle  fonctionne avec les entreprises? 
ANNA RODRIGUEZ: Nous fonctionnons actuellement avec environ 200 entre-
prises et la motivation pour etre implique dans ce projet est differente dans chaque 
cas. Je dirais que 25% ont etudie notre concept et viennent pour le  comprendre 
vraiment. Leurs representants travaillent au "Comite de Reflexion" pour ameliorer 
les  concepts  de  l'enseignement  et de  l'integration.  Beau  coup  d'  entreprises  sont 
satisfaites de notre programme par lequelles eleves acquierent une experience pro-
fessionnelle, pendant un a  deux ans, idealement dans la meme entreprise, de sorte 
qu'ils puissent etre formes dans un environnement approprie. D'autres entreprises 
sont plus interessees par le programme d'etudes et les methodes que nous utilisons 
dans cette ecole. 
Ces entreprises prennent non seulement des jeunes pour leur donner une expe-
rience  professionnelle  mais  tirent egalement benefice  de  la  connaissance  de  ces 
jeunes en ce qui concerne les nouvelles technologies. II y a,  naturellement, d'autres 
entreprises  qui  trouvent  economiquement avantageux  de  pouvoir  disposer  d'un 
ouvrier qualifie non remunere. Ce facteur ne devrait pas etre sous-estime. Le projet pilate europeen 
Les cinq principes 
Les Etats membres travaillent a  reformer leurs systemes d'education afin de mieux 
repondre aux besoins de jeunes en echec scolaire. Afin de reussir, I'  education tra-
ditionnelle do  it s' attaquer a to  us les facteurs  qui placent les jeunes en danger 
d'echec scolaire. Les ecoles de la deuxieme chance repondent ace defi en offrant a 
des jeunes en situation d'echec des possibilites de formation de qualite qui sont per-
sonnalisecs  pour repondre  a leurs  besoins.  Pour fournir  une vraie  alternative  et 
ameliorer 1' acces a la connaissance, les ecoles de la deuxieme chance ont mobilise le 
meilleur des ressources locales, y compris l'emploi d'educateurs hautement qualifies 
et d'acteurs sociaux ayant une grande experience des jeunes ayant des difficultes de 
comportement et d'apprentissage. 
L'E2C cible les jeunes pour qui 1' ecole n' est plus obligatoire, mais qui manquent de 
qualifications pour acceder au  marche du travail. Plusieurs de ces jeunes ont eu a 
affronter des  difficultes de differentes sortes, souvent dans des  families  desunies. 
Certains d'entre eux se sont renfermes sur eux-memes, d'autres ont trouve le  n~con­
fort dans les drogues et l'alcool, d'autres enfin ont rejete la societe et sont devenus 
des delinquants. 
La combinaison de ces facteurs les empeche de trouver un travail ou une fonction 
dans la societe. La reponse des Etats membres sur !'initiative E2C a ete tres n!ser-
vee et seulement 13 projets ont ete choisis pour le projet pilote. 
Les pro  jets choisis offrent de 1' espoir aux jeunes qui ont besoin d'une solution alter-
native que les  systemes d'  education traditionnels ne peuvent pas fournir. L'E2C a 
adopte une approche integrce qui prend en consideration les factcurs qui motivent 
et encouragent d'une autre maniere que les modeles traditionnels. Neanmoins, les 
strategies de formation adoptees par l'E2C different de maniere significative d'une 
ecole a l'autre, puisqu'elles sont adaptees a l'environnement local ou national. Pour 
etablir  un  cadre  commun  pour  le  developpement  conceptuel  du  projet,  la 
Commission a defini un ensemble de principes en ce qui concerne le rapport avec 
les agences locales, l'enseignement et !'orientation, les  relations avec le  monde du 
travail, et le contexte dans lequelles projets pilotes ont ete mis en oeuvre. 
LES  CINQ  PRINCIPES que les ecoles de la deuxieme chance doivent prendre en 
compte quand elles dcveloppent leurs projets sont: 
' 
U n partenariat engage des autorites locales, des services sociaux, 
',,, V  des associations et du secteur prive, ce dernier etant la source principale 
des placements de formation et des futurs emplois 
' 
L' cnseignement et 1' orientation se focalisent sur les besoins, 
- , V  les souhaits et les capacites des individus, et stimulent leur participation 
'  active a l'apprcntissage 
' 
Des modules flexibles permettant I'  acquisition des qualitl.cations de base 
"- V  (savoir lire, ecrire et compter, qualifications sociales) combines 
avec la formation pratique par et dans les cntreprises 
'.,_  I / Un role central pour !'acquisition des competenccs par !'utilisation 
'~ de l'informatique et des  nouvelles technologies La Deuxieme Chance 
(;,JI~ 
·.l 
La localisation dans les zones ou les jeunes vivent et se reunissent pour favoriser 
une strategic plus integree pour la regeneration urbaine et pour ouvrir 
de nouveaux horizons, ala fois  pour les jeunes et pour l'environnement urbain 
dans lequel ils vivent. 
Les  principaux avocats  des  ecoles  de  la  deuxieme chance sont les  communautes 
locales. Leur soutien est crucial pour une mise en oeuvre reussie des projets, pour 
le  developpement des  partenariats necessaires  a un usage  efficace des  ressources 
locales et pour la participation du secteur prive ct de ses offres d'emploi concretes. 
Le secteur prive devrait jouer non seulement le role de l'employeur potentiel, mais 
egalement  contribuer  au  developpement  des  programmes  d'etudes  pour  mieux 
adapter les qualifications aux besoins du marche du travail local. 
L'approche integree qui se trouve derriere les strategies de formation adoptees par 
l'E2C exige le developpement de parcours individuels de formation elabores sur 
mesure pour repondre aux besoins de chaque jeune. Les programmes de formation 
individualises sont developpes en cooperation avec les cleves et comprennent !'ac-
quisition des competences de base, des qualifications professionnelles et de la for-
mation en entreprise. La formation aux langues etrangeres est en general egalement 
incluse. Les modules flexibles  qui permettent a l'eleve  d'apprendrc a son propre 
rythme devraient caracteriser les programmes de formation individualises. 
Les  technologies de !'information et de communication  (TIC) jouent un role 
principal dans les programmes d'etude de l'E2C. Le role des TIC est double: ala 
fois un outil d'enseignement et une matiere a apprendre. L'experience a prouve que 
les TIC fonctionnent vraiment. Elles aident a augmenter la motivation en particu-
lier, avec les groupes cibles difficiles, facilitent !'acquisition autonome de qualifica-
tions et permettent la mise en place de programmes d'enseignement individualises. 
L'importance des TIC signifie que le  personnel des ccoles de la deuxieme chance 
doit connaitre ces  nouvelles technologies. 
Ayant des liens forts avec la realite locale, les zones dans lesquelles les ecoles sont 
installees  n' ont  pas  ete  choisies  au  hasard.  Des  problemes  socio-economiques 
serieux et un taux eleve de chomage caracterisent l'environnement de l'E2C. Ce 
contexte local contribue ala discrimination des groupes les plus faibles de la popu-
lation et des jeunes en particulier. Faisant partie d'un environnement defavorise, 
l'E2C devrait non seulement etre consideree comme un etablissement de  forma-
tion, mais  egalement comme un centre communautaire contribuant ala mise  en 
place de projets de developpement local. Quelques exemples 
Strategie de formation 
Les conditions locales et la strategie de formation dans chaque ecole influencent 
fortement les decisions prises en ce qui concerne les programmes d'  enseignement 
et les programmes educatifs des ecoles de la deuxieme chance. Le programme 
d'enseignement a ete elabore avec un objectif precis: permettre aux eleves d'obte-
nir un diplome reconnu, soit au niveau national, soit au niveau regional, local ou 
dans l'ecole meme. Le rapport sur les  methodes d'enseignement demande par la 
Direction Generale 'Education et Culture' revele  une grande diversite  parmi les 
ecoles de la deuxieme chance lorsqu'  on aborde la question des programmes de for-
mation. Dans certaines ecoles, la formation a pour but de preparer des eleves a  un 
emploi precis; dans d'autres, le developpement professionnel est considere au  sens 
large, y compris dans ses aspects d'education et de formation tout au long de la vie, 
d,  employabilite et d'aptitudes pour apprendre a  apprendre. 
Bien que plusieurs  ecoles  de  la  deuxieme chance aient des  liens  etroits avec  des 
structures de !'education nationale et des cursus reconnus au niveau national, elles 
cons:oivent des programmes s'orientant vers un public cible particulier : les jeunes 
en situation d'  exclusion sociale. L'un des facteurs qui unit les ecoles de la deuxieme 
chance est, par-dessus tout, leur interet pour les competences de base. Elles offrent 
toutes un enseignement de langue maternelle et mathematiques, quelquefois meme 
de langue etrangere - 1' anglais est le plus frequent - ainsi que de l'informatique et 
des technologies de !'information. 
La technologie de !'information est exploitee de plusieurs fas:ons.  Dans certaines 
ecoles on l'enseigne comme une matiere, dans d'autres les PC representent un ins-
trument de travail. Avec l'emploi de differents logiciels, on peut acquerir des com-
petences de base. Il existe de nombreux logiciels prets a  l'emploi pour apprendre la 
langue maternelle ou pour apprendre les langues etrangeres ou les  maths. 
Etant donnees les caracteristiques des cleves, !'integration des competences trans-
versales  est aussi  consideree comme une importante composante du programme 
d'enseignement. L'etude des competences transversales (education tout au long de 
la vie, apprendre a  apprendre, collaboration et travail d'equipe, capacite a commu-
niquer, socialisation et capacite de jugement, parmi d'autres) est souvent integree 
dans  differentes  activites,  mais  peut  aussi  etre  developpee  dans  des  situations 
informelles. Meme si,  chaque ecole  a pu developper des  approches pedagogiques 
interessantes, nous avons choisi comme cas d'etudes des ecoles qui ont mis l'accent 
sur l'enseignement d'une competence dans un secteur specifique: 
~  Competences de base a  Marseille eta Cologne" Tages-und Abendschule" 
~  Competences trasversales a  Norrkoping eta Leeds 
·  .~  Competences professionnelles a Bilbao et a Svendborg 
Competences de base 
] _,'ECOLE DE lA  DEUXlElVIE CHANCE DE MARSEIIJ,E 
L,  ecole  de  la  deuxieme  chance de Marseille est un etablissement qui  a ete cree 
recemment. Les cleves  qui frequentent l'ecole sont des jeunes de  16  a 25  ans  au 
chomage et sans dipl6me. "  (~J,  -
Situee dans le  quartier de la Begude, considere comme une zone 
sensible avec un taux de chomage eleve. De nombreux eleves sont 
issus de !'immigration, et il y a surtout des Nord Africains ou des 
nomades avec des problemes d'integration causes par leur apparte-
nance a  une double culture. La plupart d'entre eux ont la nationa-
li te fran\aise. 
Pour mieux repondre aux besoins de ces  groupes, l'E2C a cons:u 
une approche en deux temps. Dans la premiere phase d'etude, l'ele-
ve passe 2/3 de son temps a  l'ecole et 1/3 dans l'entreprise; dans la 
seconde phase, il passe 1/4 de son temps a  l'ecole et 3/4 dans l'en-
treprise. Le programme de formation insiste sur !'importance d'ac-
croitre leur estime de  soi.  Les jeunes desavantages  ont besoin d'augmenter leur 
confiance en soi. 
C'est pour atteindre cet objectif que le  programme de l'ecole insiste sur l'acquisi-
tion des competences de base, en formant les jeunes pour l'emploi, sans viser cepen-
dant a  un emploi particulier. Le detl.  est le developpement des capacites des jeunes 
pour leur permettre d'obtenir un emploi decent et d'affronter differentes situations 
professionnelles. 
Le programme de formation est divise en 5 secteurs principaux: 
Competences de communication y compris savoir lire et ecrire 
Anglais 
~  Capacite a  vivre en communaute 
L'ecole consacre 75% du programme a  l'enseignement de ces competences mais ne 
differencie pas les competences de base et les competences sociales. Nous pouvons 
les appeler "competences transversales" puisqu'elles enseignent aux jeunes comment 
s'adapter aux  differentes situations d'emploi. Meme en travaillant dans la  merne 
entreprise, ces cornpetences leur apportent la flexibilite necessaire a  un developpe-
ment professionnel. A travers I'  analyse de la nature du travailles jeunes apprennent 
a  comprendre leur role au sein de l'entreprise, ainsi que la notion de generalisation 
du  savoir-faire  (  ce  qui  facilite  I'  utilisation  des  connaissances  acquises  dans  des 
situations nouvelles). 
L'accent mis sur les competences de base ne veut pas dire que la formation profes-
sionnelle n'est pas importante. L'ecole de la deuxieme chance de Marseille est tres 
innovatrice dans ce domaine et joue actuellement un role actif dans le projet euro-
peen SNOW - Simulation pour de Nouvelles Opportunites de Travail. Ce projet 
fournit aux jeunes desavantages une rnethodologie consistant a  simuler des  situa-
tions en entreprises; il est cofinance dans le cadre de !'initiative Connect. 
Un autre projet Connect dans lequell'ecole est egalement impliquee concerne I'  ap-
plication des technologies de !'information. Ce projet vise au developpement d'une STRATEGIE  DE  FORMATION 
carte  a  puce  pour  decrire  le  portefeuille  des  competences.  Avec 
d'autres ecoles de la deuxieme chance, Marseille espere developper un 
standard europeen, une sorte de diplome reconnu pour les eleves. 
L'ECOLE DE LA DEUXIE.\lF ClL\NCE DE CO LOC~ I ·: ( rAS) 
L'ecole  est  destinee  aux jeunes  qui  ont fini  l'ecole  obligatoire  sans 
obtenir un diplome. Le principal objectif du programme de formation 
est de soutenir les cleves afin qu'ils completent leur education de base. 
Les beneficiaires assistent aux cours a temps complet pour leur per-
mettre d'obtenir un diplome d'enseignement general de fin d'etudes. 
Une attention particuliere est consacree a !'amelioration des  compe-
tences linguistiques (en particulier pour les immigres). Le programme d'education 
de  base  inclut  une  introduction  a  !'utilisation  de  materiel  de  communication 
moderne eta l'echange d'informations au niveau mondial. Un aspect innovateur de 
l'ecole est son Cyber Cafe, qui n'ouvre pas seulement pour les eleves mais aussi pour 
les  habitants du quartier. 
L'acquisition des competences necessaires pour entrer avec succes dans le monde du 
travail  fait  aussi  partie du  programme de  formation.  Les premieres  impressions 
comptent et le contact se fait habituellement au moyen d'un acte de candidature. 
TAS a lance le  Centre de  candidature (Bewerbungstreff), dans lequel les  eleves 
sont formes intensivement pour affronter le  monde du travail de  fa~on correcte et 
avec succes. 
Le but du Centre de candidature est de leur apprendre: 
A ecrire des lettres de candidature d'emploi 
,~A  reunir des documents pour etayer la candidature 
A utiliser Internet pour regrouper !'information necessaire pour realiser leurs 
objectifs 
~  A parler eta se presenter au telephone 
A reussir les entretiens d'embauche 
A connaitre le langage du corps 
Deux assistants  sociaux travaillent exclusivement dans  le  Centre de  candidature 
pour aider les Cleves. Ils leur montrent comment utiliser les publications et les jour-
naux dans lesquels les  offres d'emploi paraissent. Ils simulent aussi des entretiens 
d'embauche qui peuvent etre enregistres en video et analyses. 
Le programme de formation de I'  ecole inclut aussi des cours qui visent a  !'acquisi-
tion des qualifications utiles pour demarrer un apprentissage ou faciliter !'integra-
tion dans le monde du travail. Le role de l'apprentissage en milieu professionnel est 
celui de donner la possibilite aux eleves d'experimenter le  monde du travail a tra-
vers des periodes de formation pratique au sein des entreprises. ("Jt) 
- - - ~ 
Competences transversales 
L'ECOLE DELi\ DEUXIEME CHANCE DE NORRK()PING 
N orrkoping  est  une  ville  de  taille  moyenne  qui  a  ete  tres 
industrialisee. Aujourd'hui, elle  doit faire  face  a  un taux  de 
ch6mage eleve et aux difficultes qui en resultent du fait de la 
fermeture de nombreuses usines. L'ecole a elabore un "modele 
2+3"  dans  lequel  les  eleves  frequentent  l'ecole  2  jours  par 
semaine et travaillent dans les  entreprises qui ont accepte de 
collaborer ace projet pendant 3 jours. A travers un systeme de 
contrat et de prise  en charge par des  tuteurs, les  entreprises 
s' engagent a assurer une partie de la formation. 
La  semaine  scolaire  est  divisee  entre  theorie  et  pratique. 
Generalement les eleves viennent a l'ecole lundi et mardi, et 
travaillent mercredi, jeudi et vendredi. Chacun des eleves a un 
vrai  travail et un conseiller personnel (  un tuteur) qui est un 
employe de l'entreprise. Les differentes parties signent un contrat (!'ecole, l'eleve et 
l'employeur); ce contrat definit les fonctions que l'eleve devra acquerir au travail, et 
les matieres que 1' ecole devra enseigner. 
A  Norrkoping, les  matieres  obligatoires  sont le  suedois,  l'anglais,  les  mathema-
tiques, les TIC et les competences transversales. L'ecole a insere les cours de com-
petences transversales dans le  programme et tous les eleves y ont acces.  Les com-
petences  transversales  recouvrent  la  gestion  du  temps,  le  respect  des  autres,  la 
morale, 1  'education ala consommation, les rapports avec les banques, la gestion des 
factures,  le  recours  au  credit, le  paiement des  imp6ts, etc  ... ).  D'autres enseigne-
ments sont envisages, tels que la sante, !'alimentation, !'education sexuelle et la vie 
en couple. D'autres sujets a caractere social sont egalement abordes tel que le taba-
gisme, la maternite precoce, l'avortement, les drogues, la mauvaise nutrition, l'hy-
peractivite. Et suite aux suggestions des employeurs, on traite aussi les sujets tels 
que les  bonnes manieres et le  comportement. Comment chercher un emploi fait 
aussi partie des enseignements ainsi que les questions concernant le logement. Les 
responsabilites individuelles dans une societe democratique sont mises en discus-
sion.  A  Norrkoping,  les  competences  transversales  sont  enseignees  pendant 2 
heures chaque deuxieme lundi et mardi du mois. 
[/ECOLE DE LA DElJXIE]v1E Cli/\NCE DE [,EEDS 
L' ecole de la deuxieme chance de Leeds est un exemple de structure integree dans 
un etablissement, le  Centre d'Enseignement Familial de Leeds Est, qui offre une 
formation individualisee en situation de travail pour faciliter l'acces a un emploi. Le 
conseil et les aides a l'apprentissage sont delivres de fa<;on  individuelle par l'unite 
des competences transversales. Le role du tuteur est essentiel. 
A  Leeds, tous  les  eleves  ont un programme personnalise qui inclut les  matieres 
principales suivantes: anglais, maths, TIC, aptitudes professionnelles. Les compe-
tences transversales sont integrees a l'interieur d'activites telles que le club d'artisa-
nat. Pendant les seances de travail manuel, les discussions thernatiques concernant 
d'importants aspects de la vie quotidienne, sont encouragees. 
Les eleves  passent la  plupart de leur temps a participer a des  projets construits 
au tour de differents sujets. Ils sont encourages a poursuivre des recherches, notarn-
ment en  utilisant  Internet.  L'enseignement informel est  dispense  a travers  des 
"seances de club", rassemblements autour d'ateliers de travail manuel ou d'autres themes. Qyatre des  42  semaines sont dediees a la pratique pro-
fessionnelle.  Le programme consiste en un cours principal et un 
certain nombre de projets, qui permettront aux eleves de travailler 
aux niveaux 1 ou 2. Ceux qui travailleront au niveau 1 obtiendront 
le Diplome Professionnel Multicompetences. 
Ceux qui travailleront au  niveau 2 obtiendront les  qualifications 
essentielles. La multicompetence professionnelle du niveau 1 a ete 
specialement  creee  et  lancee  pour  les  eleves  de  1, ecole  de  la 
deuxieme chance. 
Lecours comprend 6 unites au niveau 1: a) communication; 
b)  calcul;  c)  technologie  de  !'information; d)  sante,  securite  et 
hygiene; e)  relations professionnelles; f) controle de  soi et deve-
loppement.  Les  matieres  sont  inscrites  dans  les  projets  et  les 
eleves doivent en choisir une ou deux. Un exemple, "le Monde du 
Travail" est une unite qui comprend des  projets appeles "Leeds 
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Uni  ",  "Artisanat  ",  "Budget  Personnel",  "Sortie  en  Groupe",  "le  Cafe"  et  "la 
Semaine Finlandaise ". 
Le programme principal offre un diplome en competences pour l'emploi et le deve-
loppement de carriere, reconnu au niveau national. Il s'agit d'un cours modulaire de 
30 heures qui se deroule de fas:on continue. Les eleves peuvent acceder a l'un de ces 
modules a n'importe quel moment. 
Chaque module contient 5 unites: 
Communication au  sein de la famille 
Communication et ecriture 
~  Comment faire un CV 
Communiquer au telephone 
Se preparer et participer a un entretien 
L'approche generale est de realiser des modules droles et ala mode; on donne des 
noms amusants de films ou de series televisees aux modules. Le niveau 1 de quali-
fication est delivre par le dispositifJob Connect, des ateliers, des CD ROM et des 
visites de sites. 
The National Employment Award est un deuxieme niveau de qualification. I1 peut 
etre aussi considere comme un programme continu de modules, les connaissances 
fondamentales  etant enseignees  en  classe.  La competence de  l'etudiant est alors 
evaluee dans un contexte professionnel. 
Le programme comprend 4 unites: a) sante, securite sur le lieu de travail; b) effica-
cite individuelle; c)  efficacite  dans le  travail en equipe; d)  service  client (comme 
capacite de communication). 
Ce projet inclut 2 semaines d'experience sur le  lieu de  travail, qui seront evaluees 
grace a  un journal debord dans lequel seront indiques les evaluations et les temoi-
gnages des collegues et des superieurs. Sept eleves ont termine ce cours et les resul-
tats ont ere positifs. ~ 
'D 
[/ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 
DESVENDBORG 
Svendborg  est  un  exemple  d'orientation  pedago-
gique etroitement liee  au  monde du travail. L' ecole 
de la deuxieme chance de Svendborg s'est construite 
a  partir d'une ecole de production et fait partie d'un 
vaste  reseau  d,  ecoles  de  production au  Dane  mark, 
initiees a  la fin des annees 70 et au debut des annees 
80. Lcs ecoles de production furent creees a  l'origine 
pour les jeunes chomeurs. Elles offrent des cours de 
preparation professionnelle motivants et sont desti-
nees aux moins de 25  ans qui n'ont pas termine un 
programme  educatif traditionnel.  Ce  cours  com-
prend des  travaux  pratiques et de  production aux-
quels s' ajoute une education theorique. 
En plus de !'instruction pratique, les participants au 
cours  beneficient  de  conseils  d'orientation  perma-
nents tant educatifs que d'une assistance profession-
nelle. Le but est d'accroitre leurs chances de reussite 
tant dans le  systeme educatif que sur le  marche du 
travail. A Svendborg, 9 des 30 heures peuvent etre consacrees a  enseigner une edu-
cation de base s 'il est necessaire de completer un parcours scolaire elementaire. 
La cle  du concept d'enseignement consiste  en une  clarification des  problemes. 
L'ecole promeut et genere des competences reelles, non pas des connaissances for-
melles. 
L' ecole considere la competence com  me une capacite a se  develop  per a  travers un 
vrai travail que les eleves effectuent dans les ateliers. 
L'ecole de la deuxieme chance de Svendborg est tres interessante d'un point de vue 
pedagogique et ideologique. Elle merite d'etre examinee en profondeur parce que 
certains des elements les plus performants pourraient etre diffuses au sein du reseau 
Ecoles de la Deuxieme Chance comme "bonnes pratiques". 
l}ECOLE l)E LA DEUXIElVIE CHANCE l)l·~ Bll,BAO 
L'ecole de la deuxieme chance a ete creee pour les jeunes de 16 a 19 ans avec un 
passe d'echec scolaire et qui ont abandonne le  systeme educatif traditionnel sans 
avoir obtenu de qualifications. 
A travers !'utilisation de nouvelles techniques et d'instruments tels que le "profil de 
l'eleve",  "certificats  de  performance", "cartes  de  credits",  l'ecole  de  la  deuxieme 
chance remettra a  chacun des eleves un diplome reconnu a  1' exterieur de la struc-
ture qui certifiera le  travail realise dans 1' ecole. 
L'ecole detient le plus haut pourcentage de temps consacre au developpement des 
competences professionnelles. On attribue a  chaque eleve  un programme de for-
mation personnalise elabore avec !'assistance d'un tuteur personnel. Durant la pre-
miere phase du programme qui dure 4 mois, l'eleve tourne sur differents ateliers 
pour avoir la possibilite de  decider quel est le  metier le  plus  approprie pour lui. 
Durant cette  phase  le  programme comprend aussi  l'enseignement de  certaines 
competences de base. STRATEGIE  DE  FORMATION 
Pour les eleves qui n' ont pas le diplome de r ecole obligatoire, r ecole offre un pro-
gramme de formation qui les prepare pour l'examen. La formation qui vise a  rob-
tention du diplome du cycle d'enseignement obligatoire est facultative. Cependant 
taus les eleves  sans diplome ant decide de suivre le  cours de formation et taus, a 
!'exception d'un seul, ont obtenu le diplome. 
Durant la seconde phase des  12 mois, le programme se  concentre sur le  develop-
pement des competences professionnelles. Apres la phase d'orientation, les  eleves 
doivent choisir un parcours  professionnel et commencent alors a ne  frequenter 
qu'un seul type d'atelier. 
La troisieme phase, qui dure 6 mois, consiste en un apprentissage dans une entre-
prise pour la specialisation professionnelle. Enfin, apres cette phase certains jeunes 
doivent poursuivre la formation en entreprise alors que d'autres sont prets pour un 
veritable emploi. 
Meme dans les  ecoles  dont le  programme de formation vise  surtout les  compe-
tences  professionnelles,  les  cours  comprennent aussi  des  matieres  telles  que  les 
competences transversales, les langues et les  technologies de !'information. Cette 
derniere matiere a une importance particuliere puisque !'utilisation des ordinateurs 
a permis a  r ecole de proposer une plus grande personnalisation des programmes de 
formation. 
Elle a,  en effet, developpe un CD Rom pour enseigner les  competences de base. 
Cecole a aussi constate que l'usage des nouvelles technologies dans certains secteurs 
emergeants et la connaissance de plusieurs langues representent un acquis impor-
tant pour taus ceux qui entreront dans le  marche du travail dans un futur proche. 
C'est pourquoi !'acquisition de ces  connaissances represente une priorite pendant 
la formation.  ~ 
<  .. • (;.IJt} 
I _· 
les jeunes et les ecoles 
de Ia deuxieme chance 
Formation et offres d'emploi pour les jeunes europeens qui ont des problemes 
pour trouver un travail et manquent de formation, ce sont les opportunites don-
nees par les ecoles de la deuxieme chance dans treize pays europeens. Qyi profite 
de ces nouvelles initiatives educatives? Nous pouvons esquisser un portrait rapide: 
pour la plupart, ce sont des hommes, ages de 16 a  20 ans, qui n'ont pas termine leur 
scolarite obligatoire, a  cause de situations culturelles, sociales ou familiales, de pau-
vrete et d'  exclusion. 
En fait, les eleves suivant des cours dans les ecoles de la deuxieme chance sont des 
jeunes qui ont rencontre de grandes difficultes pour acceder au marche du travail, 
qui n'ont pas termine leur scolarite ou qui ont termine un cycle d'etudes mais avec 
des resultats insuffisants. Dans la plupart des cas, ces jeunes ont ete confrontes a  un 
ensemble de  facteurs  sociaux,  familiaux  ou personnels  qui,  individuellement ou 
globalement, ont eu un effet negatif sur leur potentiel de travail. En consequence, 
ils vivent des situations ou le risque d'exclusion est constant. 
La condition d'age est importante. Les jeunes qui vont dans les ecoles de la deuxie-
me chance doivent a  voir depasse l'age de 1' obligation scolaire. La plupart des eleves 
dans les ecoles de la deuxieme chance ont entre 16 et 20 ans. Neanmoins, la condi-
tion d'age ne signifie pas toujours que les jeunes des ecole de la deuxieme chance 
ont suivi un cycle d'  etude. 
En fait, les eleves peuvent avoir des vecus tres differents: il y a des immigres et des 
refugies  politiques  qui ont fait !'experience  de  conflits  civils  et ethniques  durs, 
d'autres  ont  ete  confrontes  a des  maladies,  des  accidents  ou  des  handicaps. 
D'ailleurs, les differentes ecoles n'ont pas suivi une definition commune du terme 
"jeune". Dans uncertain nombre de situations, les ecoles de la deuxieme chance ont 
res:u des hommes et des femmes ages en moyenne de 25 ans. 
Qyel genre de jeunes frequente les ecoles de la deuxieme chance? Selon !'informa-
tion sur la frequentation des ecoles dans differents pays, les  gars:ons sont majori-
taires.  Par exemple,  sur  1. 936  eleves  inscrits  dans  12  ecoles  (Athenes,  Bilbao, 
Catane, Cologne, Halle, Hameenlinna, Heerlen, Leeds, Marseille,  Norrkoping, 
Seixal et Svendorg) 1.132 (ou 58,4% du total) etaient des gars:ons. Seules les ecoles 
d'Athenes et de Seixal ont un nombre plus eleve de filles. 
L'ecole avec le plus grand nombre de jeunes est celle de Cologne, qui a un total de 
840 inscriptions  (457  hommes et 383  femmes).  L'ecole  d'Athenes est celle  qui 
compte le  moins de gars:ons,  alors que l'ecole de Halle n'a aucune fille  dans son 
corps de 24 eleves.  Par contre, l'ecole a Bilbao est celle  qui, sur le  nombre total 
d'inscriptions,  montre  la  difference  la  plus  importante  (102  eleves)  entre  les 
hommes et les femmes. 
Les ecoles de la deuxieme chance sont ouvertes a  chacun: il n'y a aucune condition 
d'entree particuliere en termes d'instruction ou de qualifications professionnelles. 
Dans la plupart des cas, les directeurs d'ecole et les enseignants projettent et creent LES  JEUNES  ET  LES  ECOLES  DE  LA  DEUXIEME  CHANCE 
des formations "adaptees" pour repondre aux 
besoins reels des differents eleves, sans aucu-
ne selection speciale attachee aux  dipl6mes 
scolaires  specifiques  ou  aux  qualifications 
professionnelles. 
La population frequentant les  ecoles  de  la 
deuxieme  chance  se  compose  d'  eleves  qui, 
dans la plupart des cas, ont eu une relation 
d'  amour - haine  avec  1' ecole  et le  systeme 
scolaire.  Bon nombre  d'  entre  eux  trouvent 
difficile  d'apprehender leurs  propres ambi-
tions  ou de  penser a  1' avenir  en termes de 
carriere professionnelle, et done de determi-
ner  quel  est leur  niveau  de  preparation et 
leurs besoins de formation. 
Plus  specifiquement,  selon  une  sene d'ob-
servations  et  d'  etudes  entreprises  par  les 
experts  des  ecoles  de  la  deuxieme  chance, 
trois  types d'eleves a probleme sont le  plus 
souvent detectes: 
~  Les  eleves  qui  ont  des  difficultes  a 
apprendre  ou apprennent plus  lente-
ment 
~  Les eleves qui sont de nature rebelle et qui n'aiment pas que les enseignants 
les  conseillent, mais  qui sont neanmoins conscients de  leur manque d'ins-
truction et de formation, realisant qu'il serait souhaitable pour eux de faire 
quelque chose pour ameliorer leur situation 
~  Les eleves  qui, suivant une vie  scolaire ou professionnelle marquee par des 
problemes personnels et sociaux ainsi que par la pauvrete et l'inegalite socia-
le, veulent a  tout prix decouvrir ou redecouvrir le de  sir d'  apprendre 
Qyelles sont les caracteristiques sociales du groupe cible? 
Les jeunes qui participent aux activites des ecoles de la deuxieme chance provien-
nent de situations et des configurations sociales qui presentent un certain nombre 
de problemes. 
Bon nombre d'entre eux vivent dans des conditions sociales proches de la pauvre-
te,  alors  que  d'autres  ont une personnalite psychologiquement fragile.  Certains 
jeunes ont des problemes de sante serieux. Qyelques eleves viennent de situations 
familiales a  risques, alors qu'il y a egalement beaucoup de cas d'eleves venant d'un 
milieu social culture! different du a  !'immigration. 
Dans un certain nombre de cas, les jeunes doivent faire face a  plusieurs problemes 
et situations a risques  des  le  depart.  Dans quelques  ecoles,  ces  difficultes  sont 
aggravees. Par exemple, le nombre de jeunes qui ont personnellement vecu la pau- - cJ,) La Oeuxieme Chance 
vrete est eleve en particulier a  Marseille, a  Catane, a  Leeds et Norrkoping, avec des 
pourcentages s'etendant de 74 a  78o/o du nombre total d'eleves. 
Les difficultes psychologiques et les  problemes de  sante sont frequents surtout 
parmi les  elcves  de l\1arseille et de  Heerlen. De meme, Marseille est l'ecole la 
plus fortement affectee par les conditions sociales et culturelles resultant de !'im-
migration. 
L'effet negatif que les situations familiales fragiles exercent sur les eleves est egale-
ment  inquietant.  Sur  treize  ecoles,  SL'{  (Marseille,  Leeds,  Seixal,  Norrkoping, 
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Entretien 
Espoirs sans fausses illusions 
Discussion avec les eleves de 1' ecole de la deuxieme chance de Catane 
a  propos de leurs projets d'avenir. 
v  Quelle formation as-tu suivi a  l'icole de  Ia deuxieme chance? 
SIMONA: J'ai suivi une formation pour devenir coiffeuse. 
~  Avant, que Jaisais-tu? 
SIMONA: J'ai suivi un cours d'informatique d'un an quand j'avais quinze ans. 
Et apres, a  seize ans, j'ai ete prise en ecole de coiffure. 
~  Et toi, Maria Angela, quelle formation as-tu suivi? 
MARIA  ANGELA:  J'  ai  suivi  une  formation  de  secretaire  comptable,  une 
entreprise m'avait fait une offre d'emploi a  rna sortie de !'ecole, mais elle a eu 
des problemes economiques et je me retrouve sans aucune activite aujourd'-
hui. L'ecole cherche une autre entreprise pour m'embaucher. Avant de venir 
a cette ecole,je ne faisais rien,j'etais femme au foyer.J'ai arrete l'ecole en troi-
sieme, il y avait trop de greves, trop d'absences et j'ai arrete. 
?v  Tu penses que c'est Ia  methode pedagogique de !'ecole qui t'a fait 
•  arreter? 
MARIA ANGELA: Non, je pense que j'etais jeune et que j'avais trop envie de 
m'amuser. 
~  Ettoi? 
SERENA: Moi, j'ai suivi une formation dans les cosmetiques. J'ai suivi I'  eco-
le jusqu'  a la seconde, j 'ai eu des problemes personnels et j 'ai du arreter. J'  ai vu 
un reportage ala television sur cette ecole de la deuxieme chance, j'ai voulu 
essayer et <;a  a marche. 
~  Dans que! quartier vivez-vous a  Catane? 
SERENA: A  Trappeto Nord, en banlieue. Il y a beaucoup de ch6mage. 
~  Parmi les jeunes? 
SIMONA: Oui, il yen a qui arretent !'ecole a treize ans, ils vont travailler sans 
etre declares. 7  Et vous vow  plaignez de cette situation? 
• 
MARIA ANGELA: Absolument, c'est de la pure exploitation. 
SERENA: Ce n'est pas seulement de !'exploitation. S'il t'arrive quoi que ce soit, les 
employeurs ne sont responsables de rien. 
MARIA ANGELA: Et en plus, les salaires sont tres bas. 
1  Pourquoi les employeurs ne vous envoient-ils pas ii l'icole ? 
• 
MARIA ANGELA:  Il yen a qui ont des problemes d'argent et qui ne peuvent pas 
nous envoyer a  !'ecole. Ils disent que <;:a  coute trop cher. 
1  Quels ont ete les criteres pour integrer l'icole de  fa  deuxieme chance? 
• 
CLAUDIO: Ils ont verifie notre motivation. Ils voulaient savoir si on etait vraiment 
prets a  travailler. Le jury nous a ecoute puis a fait une selection. 
7  J/ y a eu deux  fois plus de candidats que de places ii /'ecole.  Cela veut dire que fa  moitie des 
•  jeunes n'etait pas motives? 
MARIA ANGELA: Non, il y avait des jeunes qui avaient plus besoin de I'  ecole que 
d'autres et c'est aussi en fonction de cela qu'ils ont ete choisis. 
CLAUDIO: Comme moi par exemple. J'avais besoin de trouver un emploi dans une 
entreprise comme celle ou je travaille main  tenant. Avant, je travaillais de fas:on irre-
guliere, 6 ou 8 heures par jour, quelque fois 10. 
1  Quelle est fa  qualification? 
• 
1  • 
CLAUDIO: Electricien. 
Que pensez-vous de la formation de  /'ecole de  fa  deuxieme chance? Est-ce qu'elle permet 
aux  jeunes d'acquerir une  formation professionnelle? 
SERENA: Pour moi, c'  est une bonne chose. 
CLAUDIO:  Ca te  fait  comprendre  combien le  monde  du travail  est  dur.  C'est 
( important que l'ecole soit presente pour t'aider. C2..!Iand on commence a  travailler a 
seize ans, on pense que c'  est facile, et parfois on se retrouve dans une situation dif-
ficile.  En Sicile, et plus generalement dans le  sud de l'Italie, un jeune qui finit l'e-
cole a  quinze ans et va travailler doit faire un maximum d'heures de travail pour le 
salaire le plus bas. 
?  Et toi,  oil en es-tu? 
• 
VANESSA: En ce qui me concerne, j'ai arrete I'  ecole. 
7  Quelle formation as-tu suivi? 
• 
VANESSA: Aucune. 
?  Mais, tu as passe des examens a  !'ecole? 
VANESSA: Les examens, c'est en ce moment. 
?  Et tu n'as pas de qualification? 
• 
VANESSA: Non, pas encore. 
MARIA ANGELA: Pourquoi? 
VANESSA:  Parce que jc suivais les  cours d'estheticienne, s:a  n'a pas marche pour 
moi et j'ai laisse tombe. Ce n'etait pas rna vocation. 
?  Et maintenant, que veux-tu  faire maintenant? 
• 
VANESSA: Je ne sais pas. 
7  • 
Tu es restie au mime point que quand tu es entree a  !'ecole 
de Ia deuxieme chance. 
VANESSA:  Plus ou moins. 
1  Et toi,  que fais-tu? 
ANTONELLA: Je suis  une formation de coiffeuse, mais dans une autre entreprise 
que celle de Simona. J'ai fini le stage et ils m'ont offert un emploi. Mais je n'ai pas 
encore accepte. 
1/ Pourquoi? 
ANTONELLA: ]'attends de voir si je n'ai pas d'autres propositions parmi les entre-
prises qui ont une convention avec I' ecole. 
?  Que Jaisais-tu auparavant? 
ANTON ELLA: J'etudiais l'Art. J'ai arrete parce que j'avais des problemes personnels. 
ENTRETIEN 
~  -La Deuxieme Chance 
L'approche pedagogique dans 
les ecoles de Ia deuxieme chance 
L'eleve doit etre le centre des preoccupations. Le but de toutes les strategies d'en-
seignement est de developper le potentiel des cleves en stimulant !'innovation et 
!'utilisation de la technologic. En bref,  cc  sont les  principes de  fonctionnement 
derriere la philosophic qui guident les  activites des ecoles de la deuxieme chance. 
Les besoins de chaque eleve  sont pris en compte. Plut6t que d'etre base sur des 
categories predefinies, le  travail entrepris par ces differentes ecoles est defini a  par-
tir  de  chaque  individu.  Ces  activites  sont developpecs  principalement dans  de 
grandes villes faisant face a  des problemes sociaux et economiques serieux, les zones 
dans lesquelles beaucoup de jeunes sont desavantages et en situation de precarite. 
II y a un important mecontentement ct  beaucoup d'indifference envers les etablis-
sements gue les jeunes considerent tres eloignes de leurs preoccupations. 
Les ecoles se concentrent constamment sur le contexte. Chaque projet adopte ainsi 
la forme la mieux adaptee a  son contexte politique, social, economique et culturel: 
la  structure institutionnelle et la  taille des  ecoles, les  procedures qu'elles utilisent 
pour recruter les jeunes et les  educateurs, et les  strategies des  entreprises impli-
quees, different d'un endroit a  l'autre. Un autre element concerne leur souci de la 
qualite et leur enthousiasme pour !'innovation: la diversite des systemes scolaires 
europeens et les experiences realisees jusqu'ici sont des capitaux a  exploiter afin de 
promouvoir la qualite de l'enseignement, de la formation et des projets. 
Avant de mettre en application des actions visant a  soutenir le developpement edu-
catif des jeunes, le  groupe cible  est analyse  selon trois  points de  vue  differents. 
Ceux-ci s'associent a trois  types  complementaires de besoin: integration sociale, 
formation et  marche du travail. Les cours de formation des ecoles de la deuxieme 
chance sont ainsi projetes et mis en application pour offrir une reponse pratique a 
chacune des zones enumerees ci-dessus, satisfaire les besoins pour tenter de recons-
truire 1' equilibre emotif, la motivation et le profil professionnel du jeune implique. 
U n des aspects tres specifiques des ecoles de la dcuxieme chance est qu,  elles affron-
tent les situations de precarite en utilisant une strategic integree. En consequence, 
les ecoles ne sont pas simplement des structures qui offrent des qualifications a  ceux 
qui en ont besoin. Elles prennent en compte tous les besoins de ces jeunes, de leur 
instruction et de leur formation, a  leur sante, leur logement et a  leur statut admi-
nistratif.  Ceci  exige  une  equipe  multidisciplinaire  de  personnel  qualifie  et tres 
motive, ainsi qu'une reelle association des divers acteurs locaux concernes, comme 
les services sociaux par exemple. Les entreprises jouent un role fondamental. Elles 
mettent a  disposition des tuteurs et des possibilites de formation en entreprise. A 
la fin de la formation, les jeunes peuvent etre employes par ces entreprises. Pendant 
la formation, les jeunes comprennent !'importance de la connexion entre ces  trois 
champs d'action (integration sociale, formation et marche du travail). 
Les jeunes frequentant l'E2C considerent celle-ci comme unc chance unique et 
une solution logique. "J'avais !'habitude de faire  des  choses stupides dans rna vie" 
declare l'un d'eux." Mes plus gros blocages etaient en arithmetique et dans la mai-l'APPROCHE  PEDAGOGIQUE  DANS  LES  E2C 
trise des maths. lei, j'ai trouve rna voie. J'ai la motivation pour faire face a  mon exa-
men de maths et obtenir mon diplome". 
Quels sont les facteurs qui contribuent au  succes des ecoles de la deuxieme chan-
ce? Sans aucun doute le role joue par les enseignants et les conseillers. Surtout dans 
le domaine de la planification de nouvelles methodes d'enseignement et d'appren-
tissage. Une grande attention est portee a la  necessite d'enseigner d'une maniere 
innovante. 
Le groupe cible se compose principalement de jeunes ayant abandonne l'ecole. En 
consequence, il est essentiel que le concept de cette deuxieme chance cliff-ere sensi-
blement de celui des ecoles ordinaires. Selon les  directeurs et les  enseignants des 
ecoles de la deuxieme chance, cette difference se situe dans la capacite a  ameliorer 
les processus d'enseignement et d'apprentissage. 
Les  exemples  en  sont l'utilisation d'Internet, la  constitution  de  petits  groupes-
classes, les ateliers en situation de travail, les sessions de formation dans les entre-
prises et !'occasion d'apprendre par des methodes informelles. Un role principal est 
joue par les  enseignants qui  ont des  qualifications et des  competences conside-
rables, en particulier en  psychologic, education et sociologic. L'aptitude des ensei-
gnants et des cleves a conserver et a ameliorer les  relations intra-personnelles est 
extremement importante. Une relation reussie entre Cleves et enseignants constitue 
ainsi un des principaux facteurs pour la mise en oeuvre des activites de l'E2C. 
Le centre  d'interet est toujours  l'eleve  et ses  aptitudes,  sa  capacite a apprendre 
mieux d'une fa~on que d'une autre. En consequence, il y a de la flexibilite dans les 
moyens pour faciliter et personnaliser l'apprentissage. Treize ecoles offrent la pos- - ',:. ,.,J., 
• 
sibilite  d'  apprendre  a  differentes  vitesses 
(classes  supplementaires  ou  les:ons  a  la 
maison) et avec differents styles (quelques 
jeunes trouvent plus facile  d'apprendre en 
surfant  sur  Internet;  d'autres  preferent 
ecouter des enseignants). 
Les  eleves  peuvent  egalement  ameliorer 
leur  potentiel  par  des  activites  reliees 
directement avec le  monde reel et le  mar-
che du travail. Les jeunes des  ecoles  sont 
satisfaits de ce  systeme flexible, et celui-ci 
a ete approuve par 90o/o des jeunes qui ont 
complete  un  questionnaire.  "L'  ecole  de 
deuxieme  chance",  ont-ils declare  unani-
mement" represente une chance importante pour le developpement personnel et 
professionnel, surtout dans la perspective d'acceder au marche du travail". 
Selon des  directeurs d'  ecole, le  developpement global des jeunes est particuliere-
ment fort en termes de motivation et de prise de conscience des offres disponibles 
dans le  domaine de l'emploi. "Les jeunes grandissent. C'est incroyable comme ils 
sont transformes. Je les vois changer chaque jour" declare un conseiller. Plusieurs 
d'entre eux sont completement meconnaissables. "(.htelqu'un qui viendrait ici pour-
rait voir les jeunes faire face a leurs problemes. Vous devriez voir ce qu'ils sont deve-
nus et les comparer ace qu'ils etaient quand ils sont arrives". 
Un des objectifs principaux des ecoles implique de fournir des possibilites de for-
mation qui contribueront a construire ou a developper la personnalite et l'identite 
des jeunes. Plusieurs des eleves reagissent de fas:on positive. Grace a l'aide de l'equi-
pe educative, bon nombre d'entre eux realisent le reve de toute une vie. Maria a ete 
marquee par son echec scolaire. 
Son but etait de devenir kinesitherapeute, un objectif qui n'a pas correspondu a son 
niveau de formationprofessionnelle, faible a son debut. Elle acceptait egalement de 
travailler comme masseuse eta confie ses reves aux enseignants. L'equipe a compris 
qu'elle avait besoin d'une chance pour tester ses competences, meme si elle n'avait 
pas le bon diplome. 
La prochaine etape est venue naturellement: les  enseignants, epuises apres  leurs 
journees de  travail, ont decide que  chacun aurait besoin de  quelques seances de 
relaxation. Ils se  sont portes volontaires, comme cobayes, pour que Maria puisse 
tester ses  competences, et les resultats furent etonnants. Ils ont rapidement com-
pris que son intelligence se trouvait au bout de ses doigts. 
L'ecole  a  decide  de  lui  offrir  des  cours  d'anatomie et l'a  soutenu pendant son 
apprentissage. Cette opportunite offerte par I'  ecole de la deuxieme chance a consti-
tue un nouveau point de depart dans la vie de cette jeune fille.  Elle a eu la possi-
bilite de commencer un nouveau travail et a ainsi acquis une confiance nouvelle 
dans ses capacites. L'APPROCHE  PEDAGOGIQUE  DANS  LES  E2C 
Enseigner et apprendre
1 
L'innovation pedagogique etait au premier plan du projet E2C. Commc le groupe cible 
est principalement compose de jeunes en echec scolaire, il est essentiel que la deuxie-
me chance soit tres differente de la premiere. Les jeunes ne souhaiteraient pas retour-
ncr dans un lieu d'echec a  moins que l'education offerte ne differe de maniere signifi-
cative du systeme scolaire normal. L'innovation est neccssaire dans la maniere dont le 
transfert de la connaissance et des qualifications est organise. L'apprentissage individuel 
est important et des capacites d'enseignement tres specifiques peuvent etre exigees pour 
cc groupe cible difficile. 
L' apprenant au centre 
Toutes les ecoles de la deuxieme chance se caracterisent par !'integration de !'orienta-
tion, du conseil et du tutorat. Qyelques ecoles organisent ceci comme une activite dis-
tincte et separee; d'autres l'integrent dans les diverses disciplines qui sont enseignees. 
Qyelques ecoles ont des tuteurs specifiques, alors que d'autres donncnt aux enseignants 
un double  role.  Le  conscil  concerne  par exemple  les  difficu1tes  d'apprentissage,  la 
recherche d'un travail, le logement, la sante, 1  'argent, le comportement, 1  'ordrc public, 
la democratic et citoycnnete, 1es  relations humaines, l'hygiene, la nutrition, l'abus de 
stupefiants, les  experiences de 1' enfance, le  comportement parental, les  agressions, le 
sexe, 1es  emotions, etc. ..  Dans les cas de perturbation sociale ou psychologique severe, 
quelques ecoles ont recours a  des professionnels. L'evaluation confirme que les ecoles 
mettent l'eleve au centre. Il y a des entrevues preliminaires, une attention spccitlque est 
fournie lors de !'orientation professionnelle et du conseil, et, dans 1a  partie formation 
professionnelle, les interets et les competences des Cleves sont pris en consideration. 
L'innovation dans l'enseignement 
Le rapport externe d'evaluation contlrmc le  degre d'innovation dans l'enseignement, 
tout en soulignant le fait que ces ecoles constituent une famille heterogene dans laquel-
le chaque ecole se concentre sur differentes zones d'innovation. On pcut observer !'in-
novation a  partir de la philosophic sur laquclle 1' ecole se base pour dctlnir les compe-
tences et l'apprentissage. Les enseignants sont comme des "archeologues" decouvrant 
des  tresors  caches. A Athenes, les  enseignants  emmenent des  Cleves  en voyage  de 
decouverte dans les quartiers urbains defavorises, les encourageant a  voir la beaute et le 
potentiel cache derriere 1' abandon et le dclabrement. Les ccoles developpent leur pro-
pre definition de ce qui est pertinent dans l'enseignement: Internet, de petits groupes-
classes, des ateliers, se former dans les entreprises, ou des jeux d'apprentissage informels 
comme ceux organises a  Hameenlinna pour batir la solidarite ct ameliorer lcs capacites 
de perseverance du groupe. L'ecole de Leeds a base son approche sur la fa<;on dont l'ap-
prentissage se construit, peu a  peu.  Elle a ainsi adopte ce qu'elle a appele "l'apprcntis-
sage par petits bouts": de petits modules d'information pcrmcttent aux Cleves  d'avoir 
une sensation immediate et continue de  progres Tous ces elements sont les pieces du 
puzzle que constitue l'apprentissage, et les ecoles de la deuxiemc chance ont dcmontre 
leur inventivitc dans ce domaine. 
I  Du projet de rapport "Les Ecoles de la detLxieme chance, les resultats d'un projct pilotc 
europccn", Commission Europcennc DC Education et Culture, 12/2000 
~  • La Oeux1eme Chance 
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Nouvelles technologies - Entretien 
Gar~ons  et filles et les E2C 
Monika Savier discute avec  Bert Pelzer,  directeur de TAS, 
Cologne, au sujet de l'informatique. 
Les Technologies de !'Information et de fa  Communication 
(TIC) jouent maintenant un  role  essentiel dans  fa  vie 
quotidienne,  mais  comment le  theme a-t-il eli presenti 
dans tE2C, et comment les etudiants ont-ill reagi? 
BERT  PELZER: Les Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) se multiplient de plus en plus dans l'en-
vironnement de travail. Il est presque impossible d'imaginer des 
secteurs professionnels ou d'activites commerciales n'ayant pas 
acd~s a ces  medias.  Les E2C ont done le  devoir de donner a 
Bert PELZER  leurs participants les  meilleures chances d'utiliser les TIC, de 
les former au monde de la technologic de !'information et de les 
preparer a ce  qu'on  attendra  d'eux  tout  au  long de  leur vie 
active. On pourrait dire, bien sur, quelqu'un d'autre fera cela de 
toute fa<;:on,  les jeunes n'ont plus besoin d'apprendre a les utiliser puisque presque 
tous ont au moins un PC ala maison. 
Mais ce  n'est pas le cas des jeunes que mon ecole doit former. Tres peu d'entre eux 
sont en mesure d 'acheter un PC. Les ecoles sont lc seul endroit ou ils trouvent un 
ordinateur, et apprennent a l'utiliser, aussi bien que routes les  applications qui lui 
sont  associees.  Afin  de  transmettre  ce  message  a tous  les  eleves  de  l'ecole  de 
Cologne, non seulement nous abordons lcs technologies de la communication dans 
la classe de TIC, mais le PC est partie integrante de l'cnseignement professionnel. 
C'est seulement de cette fa<;:on  qu'il sera possible de se familiariser avec lcs possibi-
lites qu'ils donnent pour obtenir de !'information et pour communiquer. Ceci signi-
fie que les eleves seront capable de continuer a apprendre egalement a  l'exterieur de 
I'  ecole. En meme temps, ceux qui apprennent a I'  ecole peuvent utiliser des PC pen-
dant  leur  temps  libre.  L'lnternet-Cafe  de  l'ecolc  d'enseignement  pour  adultes 
"Tageskolleg" joue un role important. lei, les TIC peuvent etre utilisees en dehors 
des temps declasse et pendant les cours. Il devrait etre evident que les TIC jouent 
un role important dans !'education. Ce qui est determinant dans ce contexte est que 
les moyens, le savoir et les competences soient mis a disposition a des tl.ns  profes-
sionnelles. 
L'experiencc montre qu'utiliser des PC dans la classe est tres agreable pour les ele-
ves. Les situations d'enseignement sont facilitees, et des sujets deviennent souvent 
plus comprehensibles aussi. Ils sont mieux organises grace aces medias en compa-
raison de ce que 1' enseignant pourrait faire dans la salle de class e. En outre, la situa-
tion d'apprentissage pour les  eleves est differente. Ils peuvent etablir leur propre 
rythme et egalement, a l'interieur d'un cadre, determiner le  contenu lui-meme. 
Ceci favorise la bonne volonte d'apprendre et procure de la motivation. Cela reduit 
egalement la frustration des eleves. Il est evident que la connaissance des TIC facilite, dans une certaine mesure, 1' ac-
ces au monde professionnel. Comme precedemment mentionne, sans connaissan-
ce  et competences dans les TIC, l'acces a  !'education ou au monde professionnel 
n 'est desormais plus imaginable. L'oppose est cgalement vrai. Les competenccs en 
TIC sont requises, mais rarement explicitement mentionnees. Si  nos jeunes n'ont 
pas ces competences, ils sont doublcment desavantages. C'est le travail de l'E2C de 
compenser ccc1. 
' V  Pourquoi y a-t-il moins de filles que de garrons dans les E2C en Europe? 
BERT PELZER: En premier lieu, je dois dire que ceci ne s'applique pas a  !'ecole 
de la deuxieme chance de Cologne. L'admission des femmes s'elevc actuellement a 
48%, ce  qui est un taux tout a  fait equilibre. Je crois que la situation globale dans 
les  ecoles  de  la  deuxieme  chance  dans  !'ensemble  de  !'Europe  pourrait  etre 
expliquee par plusieurs facteurs. Par exemple, nous devons nous demander com-
ment les gan;:ons et les filles  se  comportent dans un systeme scolaire regulier. 
Il peut y avoir plus de gan;:ons que de filles  qui abandonnent le  circuit normal. La 
condition sociale des filles les mcnc-t-elle a  se concentrer sur la famille, tandis qu'il 
est plus probable que les gan;:ons se concentrent sur le travail et !'education? Ouest-
ce  parce que les filles sont simplement meilleures et plus motivees que les gan;:ons 
et trouvent ainsi 1' occasion de commencer a  s' exercer ou de s' engager dans une car-
riere? 
C'est une problematique fascinante,  avec  plus  de  questions  que  de  reponses.  Il 
serait interessant d'effectuer des enquetes a  ce  sujet dans les E2C en Europe. Les 
resultats pourraient avoir des consequences importantes concernant les  methodes 
et les matieres enseignees dans nos ecoles. 
E NTRET I EN 
- "'D La rea lite des ecoles pilotes 
Se creer une place dans Ia societe 
L'  ecole de Ia deuxieme chance a comme objectif !'integration des jeunes dans Ia 
societe et sur le marche du travail. Chaque Etat membre a pris un certain nombre 
d'initiatives pour Iutter contre !'exclusion sociale.  Cependant, les  ecoles  de  la 
deuxieme chance fournissent de nouveaux elements, particulierement concernant 
le developpement de la dimension europeenne. Un aspect important de ce  nou-
veau dispositif est que les projets, loin de demeurer des efforts isoles, constitueront 
une grande famille  europeenne. Des mesures importantes ont ete prises dans  ce 
but, et un reseau a ete developpe. 
Depuis que le projet des ecoles de la deuxieme chance a ete lance en 1997, l'accent 
a ete mis sur la promotion de l'echange d'experiences. Les efforts et !'engagement 
de  la  Commission etaient  clairs  et nous  pouvons  maintenant voir les  premiers 
resultats,  bien  que  la  route  soit  encore  longue  et  difficile.  Un certain  nombre 
d'echanges a deja eu lieu entre les projets et ceci a donne aces ecoles le sentiment 
de faire partie d'une initiative europeenne. Des ecoles plus innovatrices participent 
deja a d'autres projets europeens et acquierent une experience precieuse  avec  de 
nouvelles methodes d'  enseignement. 
Partager l'experience 
A  travers le  pilotage du projet pilote des ecoles de la deuxieme chance et avec le 
soutien de la Commission, ces  ecoles sont entrees dans la famille europeenne des 
ecoles de la deuxieme chance. Pour favoriser 1' echange et developper la dimension 
europeenne du projet des ecoles de la deuxieme chance, la Direction Generale pour 
!'Education et la Culture (ancienne DG XXII) a organise uncertain nombre d'ac-
tivites pendant la phase pilote, pour donner aux  ecoles !'occasion d'apprendre les 
unes des autres et de se developper ensemble. Les reunions de coordination ont ete 
nombreuses. Les reunions representaient non seulement un moyen d'echange d'ex-
perience, mais suscitaient egalement des moments de  discussion sur les  differents 
aspects  des  projets des  ecoles  de  la deuxieme chance afin  d'obtenir les  reactions 
d'autres experts dans le domaine. Les activites ulterieures ont indus !'organisation 
de  conferences, de  seminaires thematiques, la  promotion de  projets communs et 
des evenements sportifs. En particulier, les activites suivantes ont ete programmees: 
~  1997: Conference de lancement 
~  1998: Conference Second Pilier, qui a mis les projets pilotes "ecoles de la 
deuxieme chance" en contact avec des initiatives locales comparables 
~  1998: Conference de Rome sur !'experience des ecoles de la deuxieme 
chance - Elargissement du reseau 
~  Seminaires Thematiques: Bilbao (profil et recrutement des enseignants et 
des eleves), Cologne/Heerlen (TIC), Seixal (partenariat d'employeurs) 
~  Evenements sportifs - Cologne, Hameenlinna, Catane, combines avec des 
rencontres d'enseignants SE  CREER  UNE  PLACE  DANS  LA  SOCIETE 
~  Visite d'etude dans deux ecoles de la deuxieme chance aux Etats-Unis 
(Boston, New York) 
Ces  evenements  et  d'autres  activites  initiees  par  la  Direction  Generale  de 
!'Education et de la Culture pendant la phase pilote ont contribue a souligner le fait 
que l'UE a joue un role fondamental dans !'initiative. Les ecoles de la deuxieme 
chance ont reconnu que, sans engagement de la Commission, le projet n'aurait pas 
atteint une dimension europeenne et que les initiatives nationales seraient demeu-
rees isolees. Ces reunions ont accelere d'autres types de collaboration, notamment 
des projets et des  echanges bilateraux et multilateraux dans le  cadre des  appels a 
projets Leonardo da Vinci, Socrates et Connect en lien avec des financements pri-
ves des ecoles et leurs promoteurs (villes, municipalites, gouvernements). 
Se rassembler 
Les evenements sportifs se sont reveles etre une excellente occasion d'etablir le pre-
mier contact parmi des enseignants et les Cleves des ecoles de la deuxieme chance. 
Des  contacts  personnels  sont  importants  pour  faciliter  les  echanges  dans  un 
contexte multiculturel et multilingue. En outre, le  langage du sport est le  meme 
pour tout le monde et permet aux cleves des ecoles de la deuxieme chance d'  a  voir 
une experience europeenne stimulante. Le sport constitue un enjeu specifique, et 
assume differents roles dans les ecoles. 
Dans certaines, comme a Heerlen, le  sport est indus dans le  programme et seuls 
les Cleves  impliques dans la formation en milieu de travail en sont exemptes. Les 
autres  Cleves  doivent assister  aux  cours  deux  fois  par semaine  (soit une journee 
complete). La formation sportive a defini des objectifs precis: 1) en tant qu'exerci-
ce physique; 2) comme un excellent moyen pour developper la dynamique de grou-
pe et le travail en equipe (beaucoup de jeunes sont tres individualistes); 3) en tant 
que  moyen  d'enseignement  pour respecter  autrui  et  pour  acquerir  des  valeurs 
sociales; 4) comme outil pour le  developpement affectif. 
Les trois grandes manifestations sportives organisees a  Cologne (automne 1998), a 
Hameenlinna (ete 1999) eta Catane (ete 2000) ont ete tres reussies. La plupart des 
ecoles ont prepare leurs cleves pour ces evenements, non seulement en termes d'en-
trainement sportif, mais egalement en ce qui concerne 1  'aspect linguistique, la geo-
graphie, la culture et !'interaction sociale avec des personnes d'autres nationalites. 
Les evenements sportifs ont joue un role principal en etablissant une ~~identite" des 
ecoles  de  la  deuxieme  chance  et en donnant le  sentiment de  faire  partie d'une 
Europe unie. Pour les jeunes qui ont echoue dans tant d'autres choses, de  telles 
occasions  constituent un  moyen  de  construire leur personnalite, de  retablir leur 
estime de soi et de comprendre le monde qui les entoure. Qyelques mois plus tard, 
les ecoles ont ete decorees avec le materiel re<;:u du pays d'accueil et des photos des 
evenements. Le souvenir demeure vivant et unit les jeunes participants. 
Enseignants ou conseillers? 
Dans les  ecoles  de la  deuxieme chance les  enseignants, tuteurs et les  conseillers 
semblent melanger leurs roles d'une fa<;on  tout a  fait extensive quand il s'agit des 
jeunes. Dans beaucoup d'ecoles, l'enseignant n'est pas seulement une personne qui 
enseigne, il  ou elle est egalement un tuteur, une personne de confiance. Dans ce 
dernier  role,  les  enseignants  se  preoccupent du  developpement  ~~personnel" des 
jeunes, de leur apporter leur aide pour resoudre leurs problemes, leurs difficultes ou - ~: 
pour les soulager de leurs chagrins. Cela signifie etre disponible a chaque fois qu'il 
y  a un besoin. Dans quelques ecoles  l'enseignant/tuteur peut etre joint par tele-
phone portable a tout moment du jour ou de la nuit. Lors des entretiens, les ensei-
gnants ont souligne !'importance d'etablir un rapport personnel avec les jeunes. De 
meme, les eleves ont egalement exprime leur reconnaissance pour !'implication de 
l'ecole dans leur vie, une approche dont certains n'avaient jamais fait !'experience 
auparavant. "Il y avait une personne adulte la, ecoutant mes pensees, mes reves et 
mes souhaits. C'etait la premiere fois ... " 
Faire participer Ia communaute locale 
Les ecoles deviennent des acteurs importants dans le combat contre la marginali-
sation dans leurs  propres communautes. Les ecoles  de la  deuxieme chance sont 
habituellement situees dans des zones a problemes avec notamment un taux eleve 
de chomage, des conditions de logement precaires, des pathologies chroniques, un 
taux de criminalite eleve et un environnement degrade. Ces facteurs rassembles se 
renforcent dans un cercle vicieux qui aggrave la situation. Pour faire participer la 
communaute locale,  les  ecoles  se  sont souvent ouvertes  a leurs  environnements 
soClaux. 
Les jeunes et les adultes de la communaute l<?cale peuvent, par exemple, utiliser le 
sport et les equipements culturels de I'  ecole. A  Cologne Tageskolleg, par exemple, 
un Cafe Internet est disponible pour tous les jeunes du voisinage. Ceci permet a 
1' ecole d 'etablir et de maintenir de bonnes relations avec les habitants. 
La participation dans la communaute est cruciale pour le  developpement du dia-
logue a un  niveau  local  avec  les  divers  agents  economiqucs, lcs  associations  de 
volontaires et les  services publics. Ces parties doivent accepter la necessite de tra-
vailler ensemble et mobiliser toutes les  ressources humaines et materielles dispo-
nibles. Des liens plus forts avec ces organismes amelioreront la comprehension des 
ccoles  de  la  deuxieme  chance  et de  leur  contribution,  et  aident  a  realiser  une 
meilleure mise en oeuvre de !'approche integree. 
Dans les villes dans lesquelles les ecoles de la deuxieme chance ont installe des par-
tenariats forts  avec  1' organisation locale, le  role des gouvernements/services pour 
favoriser !'introduction de  !'initiative a  ete  significatif.  La participation des  tra-
vailleurs  sociaux et des centres sociaux a facilite  la diffusion, et !'interet toujours 
croissant pour le  projet incite des personnes politiques a mettre a  jour leur strate-
gie pour combattre 1' exclusion sociale des jeunes. 
les rapports avec les autres ecoles de Ia deuxh~me  chance 
Le multimedia et Internet encouragent la communication au-dela des  frontieres 
entre les ecoles de la deuxieme chance, aussi bien entre les cnseignants qu'  entre les 
eleves. Ils pratiquent differentes langues, apprecient de nouvelles cultures, et finis-
sent par connaitre des jeunes dans toute l'Union europeenne. 
Dans la plupart des ecoles, les eleves ont indique clairement qu'etudier l'informa-
tique  et  les  technologies  de  !'information  et  de  la  communication  (les  TIC), 
Internet, etc., est un element important dans le  developpement de la motivation 
pour l'apprentissage. Les ecoles  de la  deuxieme chance mettent deja des  projets 
communs a  execution. 
La Communaute europeenne a cofinance deux projets tres interessants dans !'ini-
tiative Connect: 1, Association europeenne des Villes pour les ecoles de la deuxie-
me chance, SNOW- Simulation pour de Nouvelles Opportunites de travail. Dans 
le  cas  du  pro  jet SNOW, les  ecoles  de  la  deuxieme  chance  de  Marseille  et de SE  CREER  UNE  PlACE  DANS  LA  SOCIETE 
REGARDER VERS LE FUTUR 
La creation de !'Association des  Villes des ecoles de la deuxihne 
chance a iti un pas en a'uant important dam la promotion de 
Ia  dimension  europienne  de  cette  initiative.  L'association  a 
maintenant Ia tache importante de maintenir le riseau d'icoles 
de la deuxieme chance vi7.1ant et de favoriser des activitis com-
munes, y compris l'ichange d'enseignants/tuteurs. Ce ne sera pas  facile.  Jlv1ais les programmes 
iducatifi europiem, comme Connect,  Leonardo da  Vinci,  Socrates et Youth offrent une aide 
jinanciere pour !'organisation des ichanges de personnels et d'ileves entre les icoles. 
L'UE donne de nombreuseJ possibilites de jinancement destinies au groupe cible des icoles de 
fa deuxieme chance. Les Fond\ Structure  Is ont iti  reformis pour 
aborder ces nouveaux dijis. Ceci s'applique particulierement au 
Fonds  Social  Europeen  et  a l'initiative  EQUAL  de  fa 
Communauti. La nouvelle action de  Grundt,uig du program-
me d'iducation  SOCRATl:_'S,  aussi  bien  que  le  programme 
LEONARDO da  VINCI (formation  professionnelle),  sou-
tiennent de  nouvelles approches et methodes,  qui donnent aux 
jeunes acces a  !'education et a  Ia formation tout au long de  Ia 
vie. Le climat politique estfavorable et la  Commission euro-
pienne a installi un certain  nombre d'instruments financiers 
auxque/1 les  ecoles de  Ia  deuxihne chance, peuvent a·voir acces. 
Le  futur apparait tres encourageant. 
Hecrlen cooperent avec d'autres etablissements de formation en ltalie, en Hollande 
et en Espagne. La participation de ces ecoles de la deuxieme chance dans le reseau 
SNOW a pu etre tres utile a  d'autres ecoles de la deuxieme chance. 
Le projet vise a experimenter la  methodologie d'entreprise virtuelle afin de  rap-
procher la formation et le  monde du travail. 
Ces  experiences  doivent etre  partagees  avec  les  autres  projets  des  ecoles  de  la 
deuxieme chance pour augmenter l'impact de ce systeme et pour favoriser sa valo-
risation a  un niveau europeen. Le partage de !'experience avec les projets qui met-
tent en oeuvre des  approches tres  innovatrices d'enseignement visant un groupe 
cible identique a  celui des ecoles de 1a deuxieme chance, ne peut que renforcer les 
effets  de !'initiative Ecole de la  Deuxieme Chance comme outil pour combattre 
I' exclusion sociale des jeunes.  ~ill~  .) La Deuxieme Chance 
Bonnes intentions  - Entretien 
Un debut triomphant 
Robert GARZUNEL 
Ralf  Makruski  d'Eurocircle  s'entretient  avec 
Robert  Garzunel,  directeur  de  l'Ecole  de  la 
deuxieme chance, Marseille. 
Le concept de l'Ecole de la deuxieme chance est 
brillant. En depit de ceci, les reactions initiales des 
politiciens et du monde economique a  cette entre-
prise passionnante de la Commission europeenne 
etaient tres sceptiques. 
Ces  doutes  ont-ils  maintenant ete  dissipes?  En 
particulier,  comment les  employeurs  evaluent-ils 
ce projet? 
L'Ecole de la deuxieme chance de Marseille a eti  fondee il  y a deux ans. 
Comment ivaluez-vous les risultats jusqu'ici? 
ROBERT GARZUNEL: Il y a eu des progres enormes, un veritable saut qualita-
tif. Au debut nous avons ete consideres plutot avec scepticisme de tous les  cotes. 
Beaucoup d'autres etablissements d'education pour le meme groupe cible nous ont 
vus  comme des rivaux. Mais leur attitude a change, grace a  la  couverture media-
rique positive que nous avons  re~ue. 
Il y a aujourd'hui une acceptation grandissante de nos methodes d'enseignement, 
qui sont maintenant etroitement examinees par les etablissements locaux et regio-
naux, aussi bien que par le gouvernement et les financiers. Ils sont curieux et inte-
resses. Les esperances placees en nous sont maintenant presque trop hautes! 
~ Est-ce que c'est egalement le cas pour des employeurs et les itablissanent associi.> a  !'Ecole? 
ROBERT GARZUNEL:  Nous avons  toujours eu un soutien enorme des  entre-
prises avec lesquelles nous travaillons. Notre projet re~oit le  support des organisa-
tions commerciales, de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, aussi bien que 
des associations d'  employeurs. De leur point de vue, notre programme d'  etudes et 
nos methodes d'education et d'orientation pour les jeunes sont pertinents et posi-
tifs. Le partenariat entre les entreprises fournissant des stages en entreprise et notre 
etablissement est  egalement devenu  solide  et fiable.  C'est important, car  nous 
envoyons  60 jeunes a l'exterieur toutes  les  deux semaines pour faire  un stage en 
entreprise pendant deux semaines. Si possible, nous les envoyons toujours dans la 
meme entreprise, dans l'espoir que cette entreprise tutrice emploiera le jeune a  sa 
sortie de 1' ecole. 
~ Comment les stagiaires ont-ils progresJi? Etes-·vous satisfaits des risultats? 
ROBERT GARZUNEL:  Pour 95% des jeunes, l'Ecole de la deuxieme chance a 
ete un changement radical. Chaque fois qu'ils viennent nous rendre visite apres leur 
sortie de l'ecole, et cela arrive souvent, ils nous apparaissent comme des personnes 
differentes. Leur niveau de confiance en soi s'est accru et cela se voit. Jusqu'ici per- tfiJ.,  sonne n'a decrit le temps qu'il a passe a  l'E2C comme perdu. Travailler ensemble dans les E2C 
Comment creer des opportunites 
La creation d'un reseau faisant participer la societe, les entreprises et 
les Ecoles offre une reponse positive a  la menace de 1' exclusion socia-
le et de 1' echec scolaire. Ruth Gruber a parle avec Eeva-Kaisa Linna, 
conseiller de l'E2C a  Hameenlinna, Helsinki. 
~  Pourquoi croyez-vous que le systhne de l'E2C  fonctionne? 
EEVA-KAISA  LINNA:  La cooperation entre l'Ecole et les  services 
sociaux peut etre un bon debut, mais n'est pas suffisant. Pour obtenir 
des resultats durables il faut offrir de meilleures possibilites de forma-
tion, du soutien pour la vie  quotidienne, de 1' aide  de logement, des 
Eeva-Kaisa LINNA 
activites de loisirs, introduire le jeune dans le monde du travail et l'in-
tegrer dans la societe, en somme, creer une approche globale. Qyand nous parlons 
d'echec scolaire  et d'exclusion sociale,  nous  nous  trouvons  face  a plusieurs  pro-
blemes. Comment def1nissons-nous !'exclusion? Qyi est exclu? Ces mots sont-ils 
simplement des etiquettes qui n'ont aucune definition precise? Ces mots que l'on 
entend partout sont ala mode mais ils sont dangereux. Ils tendcnt a isoler les per-
sonnes desavantagees  luttant contre !'exclusion. Le debat politique et le  citoyen 
devraient s'emparer de ces problemes en permettant aux differents point de vue et 
temoignages de dialoguer. 
?  Comment cooperent le  systeme  educatij,.  les  politiciem et  les  hommes  d'aj-
V  Jaires? 
EEVA-KAISA  LINNA:  L'exclusion est un souci  central parmi tout interesse, y 
compris  les  etudiants.  Neanmoins,  il  n'est  pas  toujours  facile  d'en identifier la 
cause. Le probleme ne concerne pas sculement l'individu, mais il concerne cgale-
ment les options que la societe lui offre. Les employeurs evitent souvent de mettre 
en question leur strategic. Le but des entreprises est de faire un benefice, de ne pas 
tomber dans le  travail social. Mais nous  ne  pouvons pas laisser la resolution des 
problcmes a !'education ou aux services  sociaux.  Les jeunes meritent mieux.  La 
cooperation avec des politiciens et les entreprises prend differentes formes dans les 
pays  qui  ont mis  en  oeuvre  un projet  d'E2C. Le niveau  de  la  cooperation en 
Finlande demeure bas. Les politiciens admettent que le probleme existe et decla-
rent que  toutes les  parties devraient contribuer mais  en termes concrets, peu de 
choses ont change. Le combat contre !'exclusion n'est pas encore parvenu a forcer 
savoie dans le jeu politique. 
~  Pourquoi !'Ecole de Hameenlinna est-elle speciale? 
EEVA-KAISA  LINNA:  La cooperation entre les  acteurs et les praticiens aux dif-
ferents  niveaux du systeme scolaire avec  les  organisations non gouvernementales 
locales a commence. Pour donner un exemple, la formation generale et la forma-
tion  professionnelle  ont bati des  passerelles  pour prevenir !'abandon scolaire  et 
aider ceux qui ont quitte I' ecole.  fill~  -La Deuxieme Chance 
Nouvelles technologies - Entretien 
Peuvent-ils aider? 
Entrevue avecJacquesJansen, conseiller E2C-
Heerlen (NL) 1998 - 1999 et expert pour la 
Commission europeenne de la periode pilote 
pour les  aspects  concernant les  partenariats 
locaux et la pedagogie.  Jacques  JANSEN 
',  v  Les TIC dans !es eco!es de  fa  deuxihne chance: Etait-ce un succes? 
(Wfl~  -
JACQUES JANSEN:  D'abord j'etais moi-meme tres sceptique: quelle utilisation 
peuvent avoir les TIC I nouvelles technologies I multimedia pour ce groupe cible? 
O!Ie faire si les jeunes n'ont aucune qualification scolaire, ne peuvent meme pas lire 
ou ecrire ... Pendant la "conference de 1  'E2C sur le role des nouvelles technologies" 
en 1998, nous avons appris que les jeunes aiment travailler avec  des  ordinateurs, 
que les TIC en general sont un element important pour construire la  motivation 
pour apprendre et qu'ils n'ont pas cette crainte traditionnelle des machines. 
Pouvez-vous nous donner quelques bam exemples? 
JACQUES JANSEN:  Naturellement quelques ecoles sont plus en avance que les 
autres en technologic de l'information. Je donne juste quelques exemples.  Leeds 
fournit deux laboratoires, un pour Internet et un pour le  multimedia. Les ensei-
gnants viennent de l'Universite de l'Art et du Design, un partenaire dans le reseau 
local.  Les eleves  sont encourages a  utiliser Internet pour la  recherche d'informa-
tions. Svendborg a un site consacre uniquement a  la technologic de !'information 
et a  la communication. La section "Medienfronten" forme des experts de difierents 
domaines et dans certains d'entre eux, comme la conception de Web, I'  ecole repond 
a  des appels d'offre. Marseille propose de developper une carte a  puce pour lui don-
ner la  fonction  de  portefeuille  de  competences.  En cooperation  avec  les  autres 
ecoles de la deuxieme chance, Marseille souhaite developper un standard europeen, 
une sorte de diplome de l'informatique. Cologne a un Cafe Internet, ouvert aux 
eleves et personnes du voisinage. Bilbao a developpe un CD Rom pour enseigner 
les competences de base. Ce qui nous manque est un bon systeme de communica-
tion entre les ecoles. L'Association europeenne des Villes des ecoles de la deuxieme 
chance, recemment creee, a construit un site Web pour relier les enseignants et les 
eleves de toutes les ecoles de la deuxieme chance. 
Les eco!es apprennent-e!les vraiment !es unes des autres? 
JACQUES  JANSEN:  Toutes les  ecoles  de la  deuxieme chance ont exprime le 
besoin et 1' objectif de stimuler les echanges entre les enseignants et les Cleves.  Ils 
partagent les memes problemes pedagogiques et didactiques et estiment qu'ils sont 
associes dans un projet europeen commun. Il appartient a  !'association d'organiser 
des projets appropries et de les developper dans le cadre des programmes Connect, 
Socrates-Grundtvig, Socrates-Minerva, Leonardo da Vinci. Resultats concrets 
du projet pilote "E2C" 
La Commission curopeenne a lance un appel d'offres debut 1999 dans le but d'as-
signer a  des experts la tache d'  effectuer une evaluation des demarches des ecoles. 
Le produit fini etait un rapport recapitulati£1  qui synthetise les premiers resultats 
realises par les ecoles de la deuxieme chance pendant les trois premieres annees de 
la mise en oeuvre du pro  jet (1997  -1999), et identific leurs contributions principa-
les  au combat contre !'exclusion. 
Cette evaluation comprend des etudes thematiques sur trois questions des de l'ini-
tiative de l'E2C: l'etablissement d'un reseau de partenaires locaux, la mise en place 
de  methodes educatives centrees sur l'individu avec  une emphase particuliere sur 
!'utilisation des TIC; les caracteristiques des utilisateurs I beneficiaires des ecoles de 
la deuxieme chance. 
Les etudes thematiques ont pris en compte les aspects suivants sur chacun des trois 
sujets: 
PARTENARIAT  - Partenariat  local,  en  particulier  avec  les  cntreprises 
(ampleur ct nature de ]'engagement, les  types d'entreprises et les cours de 
formation, lcs travaLLX disponiblcs, le type d'accords conclus avec les entre-
prises, etc ... ) 
METHODES  EDUCATIVES  - L'innovation par une approche individuali-
sec  et integree se  concentrant sur l'individu, le  programme d'ctudes de 
chaque ecole etant bien structure et incorporant les nouvelles technologies, 
en lien avec les systemes existants de !'education et de la formation pro-
fessionnellc dans le pays conccrne (!'identification des competences, liens 
avec les systcmes existants, la valeur ajoutee) 
PEDAGOGIE-PROFIL- Profil (caracteristiques socio-economiqucs et eth-
niques, antecedents familiaux, parcours educatif anterieur, liens familiaux, 
typologies),  identification, recrutement (strategies,  criteres  de selection, 
role des tiers, motivation) et reussite scolairc du groupe cible 
Principaux resultats et recommandations 
De fa<;on  generale, les resultats realises par les ecoles de la cleuxieme chance pen-
dant la phase pilote ont ete tres encourageants. Leur efficacite comme outil pour 
combattre !'exclusion sociale parmi les jeunes est evidente. Le groupe d'etude sur 
les "partenariats" a mene un examen cletaille des types de collaboration parmi les 
ecoles et les organismes concernes par la lutte contre I'  exclusion- autorites locales, 
1Rapport recapitulatif 
(voir site web http:/  I curope.eu. int/  comm/  cducation/2chance/homecn.html)  JWJ~ 
G . ~ La Deuxieme Chance 
services sociaux, associations, O.N  .G  .S  et entreprises. Les resultats confirment le 
role principal des autorites locales dans le developpement de l'ecole de la deuxieme 
chance. 
Les partenariats qui ont ete etablis ont permis a l'E2C de: 
~  Reunir les ressources humaines necessaires a 1' execution du pro  jet 
~  Obtenir les fonds necessaires 
~  Donner des possibilites concretes de travail aux eleves 
~  Developper un consensus local autour du projet 
La survie des ecoles depend maintenant en grande partie de l'etablissement d'ac-
cords nouveaux et durables permettant de liberer de futurs financements. 
Le degre avec lequelles ecoles de la deuxieme chance se sont impliquees dans des 
partenariats avec d'autres organismes de formation ou services sociaux differe d'une 
ecole a l'autre. L'approche de la plupart des ecoles de la deuxieme chance les a mene 
a effectuer des fonctions multiples; leurs programmes de formation comprennent le 
developpement culture!, les questions de sante et l'aide ala recherche d'un travail. 
Dans ces domaines-la, les liens avec les institutions sont, en general, faibles. 
Le developpement des relations avec les employeurs s'est fait selon differentes con-
figurations. Qlelques ecoles ont etabli des accords avec les entreprises qui offrent 
la  formation pratique dans  un environnement de  travail reel  en vue  d'un futur 
emploi. 
D'autres ecoles de la deuxieme chance ont recherche un engagement plus profond 
des entreprises et ont implique des associations d'employeurs dans la prise de deci-
sion de 1' ecole. 
Enfin, dans quelques cas, les entreprises ont egalement joue le role du fournisseur 
de la formation professionnelle. 
Concernant les systemes d'education nationaux, quelques ecoles ont etabli des con-
tacts etroits. D'autres ont pu ressentir la necessite d'etablir une identite qui est dis-
tinctement differente des ecoles traditionnelles. 
Bien que les ecoles de la deuxieme chance aient toutes developpe des partenariats 
significatifs avec des organismes locaux, quelques elements faibles emergent de !'e-
tude. Ceux-ci peuvent etre ameliores: 
• Les relations etroites avec d'autres organismes combattant I'  exclusion et les deci-
deurs dans le domaine devraient etre accentuees. Des liens plus forts ameliore-
ront la comprehension du concept des ecoles de la deuxieme chance et de son uti-
lite, et aideront a une approche integree. 
•  Le rapport avec les systemes d'education nationaux devrait etre renforce; ils peu-
vent apprendre et tirer benefice les uns des autres. L'E2C a besoin de partenaires 
dans !'education pour le recrutement d'enseignants et la reconnaissance formelle 
des certificats, et l'enseignement conventionnel a besoin de l'E2C pour amelio-
rer ses methodes d'enseignement afin de prevenir !'abandon scolaire. 
( ' 
RtSULTATS  CONCRETS  DU  PROJET  PILOTE  "E2C" 
•  La relation avec le monde du travail devrait etre renforcee, laissant la place a  une 
participation plus active des entreprises dans la gestion et le developpement des 
programmes d'  etudes. 
Le rapport thematique sur la pedagogie est organise selon six domaines, afin d'a-
meliorer la comprehension des strategies d'enseignement des ecoles de la deuxieme 
chance. 
A r  avenir, lors de la creation d,  autres ecoles de la deuxieme chance, les exigences 
suivantes devront etre reunies pour ces differents domaines de la pedagogie: 
~  Recrutement des enseignants 
~  Orientation et conseil 
~  Programmes d'  etudes et programmes de formation 
~  Approches pedagogiques 
~  Nouvelles technologies 
~  Certification I evaluation 
De l'analyse des secteurs ci-dessus emergent quelques aspects communs, bien que 
chaque ecole applique une methode educative adaptee aux circonstances locales: 
• Les enseignants sont tres motives et ont une grande experience des jeunes aux 
prises avec des conditions de vie difficiles. Les qualifications formelles des ensei-
gnants sont prises en compte, mais elles ne sont pas !'element decisif. En raison 
des  caracteristiques de la population cible, les competences relationnelles et de 
communication ont ete considerees comme essentielles  . 
• Les competences sociales sont importantes et dans la plupart des ecoles les ensei-
gnants ont le double role de l'enseignant I tuteur. Ceci s'est avere etre tout a  fait 
approprie. Les jeunes ont apprecie I' engagement d'un adulte a  leurs cotes, un fac-
teur souvent manquant dans l'histoire de leur vie . 
• Les systemes d'  orientation et de conseil ont une approche integree des fonctions 
qui contribuent a  !'integration sociale et professionnelle des jeunes  . 
• Le souci du developpement des qualifications de base a mene l'E2C a  offrir, sous 
une forme ou sous une autre, une formation dans la langue maternelle, en maths 
et en informatique. 
•  Les donnees rassemblees indiquent que, tandis qu'il y a une grande part d'  aide 
individuelle (dans !'admission, !'orientation et le conseil, la petite taille groupes-
classe, l'attachement personnel des enseignants) beaucoup d'ecoles ont des diffi-t~~  •• 
cultes a transformer le  programme d'  etudes en programme fait sur mesure pour 
des individus (c.-a-d. differents modules et niveaux de fin d'etude) . 
• Une quantite significative de formation a lieu en dehors de la salle de classe tra-
ditionnelle, au travail ou dans les ateliers. Les ecoles comptent egalement beau-
coup sur education informelle, non pas avec les cours presentes dans le program-
me de formation, mais plutot au gre des evenements ou lors de reunions organi-
sees a cet effet  . 
•  Le developpement des  competences personnelles revet une grande importance 
dans pratiquement toutes les ecoles . 
•  Dans quelques ecoles de la deuxieme chance !'utilisation de la technologic de !'in-
formation  en  est  toujours  aux  balbutiements.  C'est principalement  du  a  un 
manque de materielllogiciels appropries, a un manque d'enseignants experimen-
tes  ou simplement a un manque d'interet dans les TIC. Neanmoins, quelques 
ecoles sont en avance dans les TIC et ont meme developpe leurs propres logiciels. 
L'ctude  sur  les  methodes  pedagogiques  montre  !'importance  d'appliquer  une 
approche qui depasse l'activite d'enseignement elle-meme. Ces jeunes sont origi-
naires de milieux sociaux tres fragiles,  ainsi il est important de  gagner leur con-
fiance. Si les ecoles doivent devenir les outils pertinents dans le combat contre l'ex-
clusion, elles doivent offrir une attention personnelle et employer des enseignants 
et des tuteurs capables d'etablir avec les eleves un rapport base sur la confiance et 
le respect. 
Finalement, il est egalement important, pour que les ecoles puissent motiver et atti-
rer ces jeunes, qu'elles leur offrent un programme d'enseignement oriente vers le 
marche du travail. Comme pour tous les programmes de formation professionnel-
le, la collaboration avec les entreprises est fondamentale. Les ecoles de la deuxieme 
chance doivent elargir et renforcer ccttc collaboration. L'E2C cible les jeunes sans 
emploi au-dela de l'age scolaire obligatoire et en danger d'exclusion sociale. Une 
definition basee sur ces criteres est moins concrete qu'elle ne semble, pouvant don-
ner lieu a differentes interpretations. L'etude thematique concernant le groupe cible 
montre que des  categories differentes de jeunes sont recrutees par les  differentes 
ecoles. 
L'exclusion comme phenomene est egalement complexe et differenciee selon les 
divers pays. Les eleves des ecoles de la dcuxieme chance presentent des problemes 
personnels et sociaux. Ils ont besoin d'une aide professionnelle en raison de pro-
blemes personnels et familiaux (commen<;:ant souvent tot dans l'enfance): abus et 
cruaute, dissolution des families, absence de valeurs culturelles et morales dues a la 
guerre ou a !'immigration, pauvrete et solitude, ainsi que les effets des maladies, de 
l'alcool, des drogues, de la prostitution et de la grossesse precoce. 
Les resultats les plus importants de l'etude sont les suivants: 
• Dans !'ensemble, les jeunes sont au-dela de  l'age  scolaire obligatoire mais  cela 
peut varier legerement d'un pays a l'autre, ce qui explique pourquoi l'age moyen 
des  eleves est plus bas dans les ecoles portugaises, espagnoles et italiennes. Les 
donnees rassemblees montrent que 1' age des eleves s'etend en moyenne de 15 a  I 
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RESULTATS  CONCRETS  DU  PROJET  PILOTE  "E2C" 
25 ans. L'ecole de la deuxieme chance d'Athenes est une exception, avec un pro-
gramme cons:u des le depart pour aider les eleves "murs", majoritairement ages de 
30 a  42 ans . 
• La question de l'egalite des chances n'est pas significative. Dans quelques ecoles 
la  repartition  est  a peu  pres  egale  (les  gars:ons  dominant  legerement);  dans 
d'autres, les filles  sont clairement sous-representees (Bilbao, Catane). II y a une 
ecole (Halle) qui offre des cours seulement aux hommes. 
• Certaines des ecoles de la deuxieme chance ont place des conditions d'entree liees 
au niveau d'education generale, aux qualifications et aux aptitudes. 
I1  convient de  noter que  les  groupes cibles  de l'E2C evoluent selon des  options 
pedagogiques adoptees a  la lumiere des experiences acquises. Par exemplc, l'ecole 
de Marseille envisage maintenant- corrigeant en quelque sorte sa position initiale 
- de  diversifier son public cible.  Elle  sent un danger dans la concentration trop 
exclusive sur une categorie: enfants d'immigres, sans qualifications, vivant dans la 
banlieue Nord de Marseille. 
Tirer le meilleur parti de cette 
deuxieme chance 
Karin  Oster,  BBJ  Berlin,  etait coordonnateur du  groupe 
d'experts qui ont evalue le projet pilote "E2C en Europe". 
Nous lui avons demandi de parler de ses  impressions 
sur !'experience. 
Elle a certainement ete encourageante. En partie, le projet a 
fourni unc rcponse au probleme de 1' exclusion sociale auquel 
font  face  beaucoup de  jeunes europeens.  Le dialogue  entre 
1  'E2C, les services sociaux et les auto rites locales semble pro-
metteur pour ces eleves. 
Karin OSTER 
?  Concernant le  Jutur, comment voyez-vous le di'l)eloppement de l'E2C? 
Surtout, c'est une experience qui doit se poursuivre au-dela du projet pilote. Nous 
devons avancer. J  e suis favorable a un observatoire europeen qui coordonnerait, sur-
veillerait et aiderait le developpement des E2C. Nous devons creer un reseau actif 
des ecoles qui sont impliquees dans le projet. 
Les nouvelles  technologies ont ouvert de  nouvelles  routes.  Et le  "e-learning" est 
deja une realite. Tirer profit de cette occasion en faveur de l'ecole de  la  deuxieme 
chance,  serait a  mon  avis,  une  excellente  chose.  En conclusion, l'aspect le  plus 
important est que  nous devons  motiver les  jeunes pour tirer le  meilleur parti de 
cette "seconde chance". C'est la  cle de  leur participation reussie, non seulement a 
I'  ecole, mais aussi dans la societe.  ...  J -~ 
~-La Deuxieme Chance 
La Commission europeenne 
Le contexte politique 
L'initiative "E2C" a ete presentee pour la premiere fois au public dans le Livre 
blanc sur !'education et la formation intitule "Enseigner et apprendre: vers la 
societe cognitive", qui a ete adopte par la Commission europeenne en novembre 
1995. C'est dans ce Livre blanc que la Commission a propose d'encourager l'eta-
blissement d'  ecoles de la deuxieme chance qui, comme le programme de service 
volontaire europeen, devaient devenir un des deux outils essentiels pour combattre 
1' exclusion. 
Cinq objectifs  principaux ont ete  identifies  dans  ce  document, le  projet pilote 
d'ecole de la deuxieme chance ayant ete propose sous le troisieme objectif:
1 
• Encourager 1' acquisition de connaissances nouvelles 
• Rapprocher 1' ecole et les entreprises 
• Combattre 1' exclusion: offrir une deuxieme chance par 1' ecole 
• Maitriser trois langues de la Communaute 
• Traiter l'investissement physique  et l'investissement en  formation  sur un plan 
egal. 
En consequence, la Commission a reconnu les efforts des Etats membres pour com-
battre la marginalisation et a propose de soutenir des initiatives dans ce domaine. 
"Pour atteindre ces 5 
objectifs, le Livre blanc 
souligne la necessite de 
mettre en oeuvre deux 
Les projets des ecoles de la deuxieme chance etaient destines 
a offrir une nouvelle chance d'  education et de formation aux 
jeunes  exclus  ayant  des  competences  et  des  qualifications 
insuffisantes  pour poursuivre  avec  succes  une  formation  ou 
rentrer sur le marche du travail. 
types de projet pilote 
pour indiquer le chemin 
a suivre: un qui a deja 
cours dans quelques 
Etats membres pour 
combattre 1' exclusion et 
developper un sens d'ap-
partenance, a savoir les 
ecoles de la "deuxieme 
chance", et le "service 
volontaire europeen pour 
les jeunes".
2 
L'idee fondamentale est simple : fournir aux jeunes exclus du 
systeme d'education, ou sur le point de l'etre, la meilleure for-
mation et le meilleur soutien pour leur redonner confiance en 
eux.
3 
L'idee de l'E2C a ete inspiree par 1' experience americaine des 
"ecoles  accelerees".  La philosophie  des  ecoles  accelerees  est 
basee sur une approche dans laquelle les etudiants construisent 
leurs connaissances et leur donnent une signification person-
neUe  a partir de  nouvelles  experiences.  L'Alyat  Hano'ar, un 
etablissement en  Israel developpe  pour offrir un refuge  aux 
enfants d'Europe qui avaient ete separes de leur famille, a ega-
lement servi d'exemple. Apres la publication du Livre blanc, la 
Commission a travaille  pour donner une forme  concrete  au 
projet. Cependant, !'initiative concernant les  ecoles de la deuxieme chance a tres 
vite ete controversee. 
~ ..  .A.,  -
L'education scolaire est sous la responsabilite des Etats membres en accord avec le 
principe de subsidiarite. En fait, le traite de !'Union Europeenne interdit explicite-
ment l'UE d'influencer le contenu de 1' enseignement. En consequence, beaucoup 
de pays de l'Union Europeenne ont emis des reserves, pas tant au sujet de l'idee, 
mais au sujet de la perspective d'un role de l'Union Europeenne dans la problema-
rique  abordee,  ou  d'un  modele  d'Union  Europeenne  pour  la  resoudre.  La 
i 
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Commission europeenne a compris la situation eta clarifie sa propre action comme 
une initiative innovante et non comme nouvel instrument du systeme formel. Les 
soucis des Etats membres etaient comprehensibles. Un point qui a souvent ete sou-
leve  etait que !'existence d'une ecole de la deuxieme chance pourrait avoir l'effet 
pervers  de  diluer  la  responsabilite  des  ecoles  formelles.  En effet,  certains  crai-
gnaient qu'une E2C constitue un reseau parallele qui fonctionne comme un "filet 
de securite, qui incite !'institution scolaire a  se debarrasser des jeunes en echec plu-
t6t que de chercher a  prevenir l'echec scolaire. C'etait un vrai souci qui a mene la 
Commission europeenne a  fixer la regie ecartant les jeunes encore soumis a  1' obli-
gation scolaire de  l'ecole  de  la  deuxieme chance. Le message  pour le  secteur de 
!'education etait clair:  "!'obligation  scolaire"  fonctionne  dans  les  deux  sens  - le 
devoir d'un jeune de suivre les cours, et le devoir de I' ecole d'aider et de recuperer 
ceux qui ne les  suivent pas. De cette fa<;:on,  I' ecole de la deuxieme chance jouerait 
son role seulement dans les  cas  ou un jeune, apres l'age de I' ecole obligatoire, ne 
pourrait pas obtenir les  competences de base et les qualifications necessaires a  son 
integration dans le travail et la societe. Malgre le climat de polemique qui a accom-
pagne l'annonce du projet pilot E2C, !'initiative a pu etre mise en coherence avec 
les efforts des Etats membres pour promouvoir !'integration sociale. Les ecoles de 
la deuxieme chance sont maintenant mieux acceptees et les  perspectives de deve-
loppement encourageantes. 
le Conseil europeen de lisbonne 
Un element principal dans la strategie des Etats membres pour combattre !'exclu-
sion a ete 1a  reforme de leurs systemes d'  education pour les rendre mieux adaptes 
aux evolutions du marche mondial et pour reduire le nombre d'abandons scolaires. 
Le Conseil europeen de mars 2000 a  Lisbonne a franchi une etape importante en 
concluant que  l'investissement dans !'education et la formation  est une  priorite 
politique. L'idee fondamentale etait que le developpement d'une societe basee sur 
la connaissance etait la seule fa<;:on  de realiser l'objectif du plein emploi.
4 L'UE s'est 
aujourd'hui fixee  un nouvel objectif strategique pour la decennie a  venir: devenir 
1' economie  basee  sur la  connaissance,  la  plus  efficace  et la  plus  dynamique  du 
monde, capable d'une croissance economique viable avec plus d 'emploi et une plus 




Preparer la transition vers une societe et une economie fondees sur la 
connaissance, au moyen de politiques repondant mieux aux besoins de la 
societe de !'information et de la R&D, ainsi que par !'acceleration des 
reformes structurelles pour renforcer la competitivite et !'innovation et 
par l'achevement du marche interieur 
Moderniser le  modele social europeen en investissant dans les ressources 
humaines et en luttant contre !'exclusion sociale 
Entretenir les conditions d'une evolution saine de l'economie 
et les perspectives de croissance favorables en dosant judicieusement les 
politiques macroeconomiques
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La necessite de reformer les  systcmes d'education a ete egalcment soulignee pen-
dant le sommet. En fait, il a clairement ete enonce dans unc de ses conclusions que 
les systemes d'education et de formation d'Europe doivent s'adapter aux besoins de 
la societe de la connaissance eta la  necessite d'avoir plus d'emplois de qualite.··  Le 
sommet de  Lisbonne a cgalement identitl.e le  rOle  des technologies de l'informa-
tion dans l'education et l'urgence de promouvoir le  developpement des qualifica-
tions  de  base  dans  ce  domaine.  Plus  specifiquement,  il  a  demande  aux  Etats 
membres de: 
~  Accroitre chaque annee substantiellemcnt l'investissement dans le capital 
humain 
~  Devclopper des centres locaux d'acquisition de connaissances polyvalents 
~  Etablir des partenariats educatifs entre les ecoles, les centres de formation, 
les entreprises et les ctablissements de recherche 
~  Favoriser le  developpemcnt des competences en technologies de l'informa-
tion, en langues etrangcrcs, et permettre !'acquisition de l'csprit d'entreprise 
et d'aptitudes sociales 
La strategic europecnne de l'emploi ainsi que les accords conclus pendant le  som-
met ont donne une pertinence accrue a la  philosophic des ecoles de la deuxieme 
chance. En consequence, !'initiative, fortement controversee a  ses debuts, a obtenu 
la reconnaissance de son r6le politique et de sa valeur innovatrice. En outre, l'ob-
jectif  de reduire le groupe cible de l'E2C a ete fortement soulignc pendant le som-
met. La conclusion No 26 a enonce des objectifs a  cet egard eta decrit quelques dis-
positifs a  considerer en reformant les  systemes d'education. 
Le Conseil europcen invite en consequence lcs Etats membres, en conformite avec 
leurs regles constiturionnelles, le  Conseil et la Commission a  prendre les  mesures 
necessaires  dans leurs  domaines de competences pour atteindre les  objectifs sui-
vants: 
• Accroitre chaque annee substantiellement l'investissement par habitant dans les 
ressources humaines 
• Reduire de moitie, d'ici a 2010, le  nombre des personnes de 18 a 24 ans n'ayant 
accompli que le premier cycle de l'enseignement secondaire et qui ne poursuivent 
pas leurs etudes ou leur f{_)rmation 
• Faire en sorte que les ecoles et les centres de formation, disposant tous d'un acces 
a l'Internet. deviennent peu a peu des  centre IocalLX  d'acquisition de connais-
sances polyva.lents et accessibles a tous, en ayant recours  alL\:  methodes les  plus 
adaptees en fonction  de  la  grande diversite des groupes cibles;  mettre en place 
entre les ccoles, les centres de formation, les entreprises et les etablissements de 
recherche des partenariats pour !'acquisition des connaissances qui soient prot1-
tables  <l  tous 
• Adopter un cadre europeen dd!nissant les  nouvelles competences de base  dont 
l'education et b formation tout au long de la vie doivent permettre l'acquisition: 
competences en technologies de !'information, langues etrangeres, culture tech-
nologique, esprit d'entreprise et aptitudes sociales; instituer un diplome europeen 
pour les competences de base en technologies de !'information, avec  des proce-lE  CONTEXTE  POLITIQUE 
dures de ddivrann: den.: ntralisL~Cs, alln de promouvoir Ia  culture nurm:riquc dans 
toutc !'Union 
•  Ddinir d'iri ;\  b  tin de  l'an 2000 les  moycns pcrmcttant d'enrourager Lt  mobili-
r(:  des etudiants, des cnscignants, des f(mnateurs d  des rhcrchcurs par li11C  utili-
sation optimalt: des prograrnmes comnnmautaircs cxistants (Sorr.tt-cs, l,conardn, 
Jeuncsse), par l'diminarion des obstarks ct JMr  utH.:  transparence accrue dans  Ia 
reconnaissance des qualifications ct des periodcs d'ctudc ct de f(mnarion; prendre 
des mesurcs pour supprimer les cntravcs ~tla mobilite des cnscignants d'il·i  ~~ 2002 
ct pour attin:r des cnseignants de qualit(· 
•  Mcttrc au  point un mod(·Jc curopccn cornmun de curriculum  vit~tc, qui  scr~t uti-
lise sur LlllC base volontaire pour f~tvoriscr 1a  mohilitl.; en aidant lcs L ;t<thlisscmcnts 
d'cnscignemcnt et de f{>rmation  ct lcs  cmployeurs  ;'t  rnicux cvalucr les  connais-
sanccs acquiscs· 
Les experiences, les resultats et les implications de l'E2C fournissent maintenant la 
base pour de futures actions communes en education ct en formation profession-
neUe pour 1utter contre !'exclusion a  un niveau europeen, actions facilitees par l'eta-
blissement de la "nouvelle methode ouverte de coordination" qui a fait l'objet d'un 
accord a Lisbonne. La realisation de l'objectif strategique de reduction de I'  aban-
don de  l'ecole et du nombre de jeunes en echec scolaire pourra s'appuyer sur 1es 
meilleurs pratiques qui seront diffusees et ainsi obtenir une plus grande conver-
gence vers les objectifs principaux de l'UE. 
Les I  ignes directrices europeennes d'emploi pour 2001 
Les lignes directrices pour l'emploi proposees pour 2001 ont incorporc les resultats 
de Lis  bonne et ont rcaffirme 1a  necessite de  reduire le  phenomene de  1' exclusion 
sociale. La politiquc curopeenne a mis, en tete de son agenda, la promotion de !'in-
clusion socia1e et de l'egalitc d'acces pour tous au marche du travail. 
Un element principal pour l'accomplissement de ces objectifs est la promotion de 
!'education et de la formation tout au long de la vie, qui est intcgree dans chacun 
des  quatre piliers  de  la  strategic de  l'emploi du  processus du  Luxembourg. Cela 
comprend les  mesures des Etats membres pour favoriser l'employabilite, l'adapta-
bilite, !'esprit d'entreprise et l'egalite des chances. 
"Preparer la  transition vers  une economic fondee sur la connaissance, tirer profit 
des avantages des technologies de !'information et de la communication, moderni-
ser le  modele social europeen en investissant dans les  ressources  humaines et en 
combattant !'exclusion sociale, et promouvoir l'egalitc des chances sont autant de 
dcfis essentiels pour le processus du Luxembourg". ~ 
La ligne directrice No  4 est d'une importance particuliere pour !'initiative de l'E2C. 
Elle a enonce le  besoin d'amcliorer la qualite des  systemes d'education et de for-
mation des Etats membres, aussi bien que les programmes correspondants, notam-
ment en modernisant les systemes d'apprentissage, la formation sur le lieu de tra-
vail et en les rendant plus efficaces, ainsi qu'en developpant des centres locaux d'ac-
quisition de connaissances polyvalents.
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Le but de ce processus est de supprimer l'illettrisme et de reduire sensiblement 1e 
nombre de jeunes qui quittent 1e  systeme scolaire sans les qualifications requises 
pour acceder au  marche du travail et done de: 
• Doter les jeunes des  competences de  base  requises  sur le  marche du  travail et 
necessaires pour participer a  1  'education et a  la formation tout au long de I  a vie ~J., 
:D 
• Faire baisser l'illettrisme et reduire substantiellement le  nombre de jeunes qui 
quittent prematurcment le systeme scolaire, en particulier en developpant le sou-
tien approprie aux jeuncs en diftl.cultes d'apprentissage. Dans cettc optique, les 
Etats membres mettront en oeuvre les mesures destinees a  reduire de moitie d'ici 
2010 le  nombre de jeunes ages  de  18 a  24 ans  n'ayant accompli que le  premier 
cycle de l'enseignement secondaire et qui ne poursuivent pas leurs etudes ou leur 
formation 
• Promouvoir les conditions facilitant l'acces des adultes, y compris ceux ayant des 
contrats  atypiques, a !'education et a la  formation  tout au  long de  la  vie,  de 
maniere  ~).  accroltre la part de population adulte en ;1ge  de travaillcr (25-64 ans) 
participant a  !'education et ala formation (l  un moment quelconque donne afin 
de s'approcher des meilleures performances de l'UE et de doubler le niveau exis-
tant d'ici 2005, pour atteindre au  moins 10% d'ici 2010 
•  S'assurer que leurs systemes d'education fournissent un ensemble de competences 
fondamentalcs, miS a  jour C011til1UellcmeJ1t
1
U 
Le probleme de !'exclusion sociale est traite dans la ligne directrice 7.  Elle declare 
que les  Etats membres devront promouvoir !'inclusion par le  developpement de 
parcours  composes  de  mesures  efficaces  de  prevention et de  politique active  en 
faveur de !'integration sur le marche du travail des groupes et des personnes a  ris-
que  ou  defavorisees,  afin  d'eviter  la  marginalisation,  !'apparition  de 
"travailleurs pauvres" et une derive vers 1' exclusion. 
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Ces developpements confirment la pertinence de !'initiative E2C et la rapprochent 
des efforts que les  Etats membres doivent entreprendre pour lutter contre !'exclu-
sion sociale par I' education et la formation. Le futur semble done prometteur, d'au-
tant plus que de nouvelles sources de financement communautaires sont desormais 
disponibles. 
Tandis qu'en 1996 il n'y avait aucun financement specifique pour les projets E2C, 
le nouvel objectif 3 des fonds structurels et le  nouveau volet "Grundtvig" du pro-
gramme SOCRATES II ouvrent maintenant des possibilites de financement suf-
fisantes  pour soutenir des  actions  positives  dans ce  domaine.  D'ailleurs, sous  la 
nouvelle initiative communautaire URBAN II, l'eligibilite des zones est mainte-
nant lice aux niveaux d'education. Des possibilites de financement peuvent egale-
ment etre trouvees dans la nouvelle initiative EQUAL de la Communaute qui vise 
a  ameliorer les chances de succes de divers groupes cibles defavorises sur le marche 
du travail, y compris ceux qui n'ont pas acquis les competences de base. 
1 Livre Blanc: Apprendre et Enseigner; vers  une Societe cognitive (pp. 9-10) 
2 Livre Blanc: Apprendre et Enseigner; vers une Societe cognitive (p. 62) 
'Livre Blanc: Apprendre et Enseigner; vers une Societe cognitive (p.  62) 
~ Rapport sur !'Employ 2000 
'Les conclusions de la Presidence, Conseil Europeen de Lisbonne 23 &  24 Mars 2000 
"Les conclusions de la Presidence, Conseil Europeen de Lisbonne 23 &  24 Mars 2000 
' Les conclusions de la Presidence, Conseil Europeen de  Lisbonne 23 & 24 Mars 2000 
~ Les Decisions du Conseil sur les Directives pour I'  employ des Etats Membres pour 2001 
'' Les Decisions du Conseil sur les Directives pour !'employ des  Etats Membres pour 2001 
It) Les Decisions du Conseil sur les Directives pour I'  employ des  Etats Membres pour 2001 
11  Les Decisions du Conseil sur lcs Directives pour !'employ des Etats Membres pour 2001 Les criteres de bonnes pratiques 
pour les E2C 
Aucune discussion sur 1' ecole de la deuxieme chance ne 
serait complete sans examiner le concept de "bonne pra-
tique" en matiere de formation. Qye veut-on dire preci-
sement par ce terme? Un consensus s'est fait progressive-
ment sur un ensemble de criteres au niveau europeen 
concernant les pratiques en matiere de formation. 
Ces pratiques doivent comprendre un ensemble coherent 
et complexe d'actions intentionnelles basees sur la coope-
ration et la reciprocite; ces  activites devraient etre effec-
tuees dans un contexte precis et se concentrer sur le deve-
loppement professionnel de son public cible. Le modele de la bonne pratique en 
matiere de formation comprend quatre elements inter-reactifs, a  savoir: 
La strategie de projet 
La qualite des actions 
La reproductibilite 
La transferabilite 
Chacun des quatre elements est entierement present dans les ecoles de la deuxie-
me chance d'un point de vue  d'  organisation et de  qualite.  Les activites  qui  sont 
conduites dans les ecoles de la deuxieme chance et qui ont les caracteristiques men-
tionnees ci-dessus, peuvent etre considerees comme "de bonnes pratiques en matie-
re de formation". 
La "strategie de projet" signifie un ensemble ordonne et pertinent de procedures 
basees sur des principes theoriques avec un caractere reellement operationnel. Ce 
concept concerne non seulement les activites effectuees dans le cadre de !'organisa-
tion, mais  egalement les  activites  externes  qui  contribuent a l'efficacite  du pro-
gramme de formation. 
Les elements qui constituent la strategie de projet sont "l'employabilite" (en termes 
d'aide aux utilisateurs pour acceder a une profession I  un travail, et en tant que 
moyens de developper les capacites professionnelles des personnes par !'acquisition 
de qualifications et de reconnaissance sociale); un veritable emploi; la recherche de 
secteurs ou la demande de biens et de services n' est pas satisfaite - pour favoriser 
l'auto-emploi et la creation d'entreprises, avec le developpement des aides qui faci-
litent ou augmentent la demande d'emplois et simplifient l'acces  aux  avantages 
accordes aux createurs d'entreprises; professionnalisation (c'est-a-dire, acquerir les 
competences de base techniques, professionnelles, et de specialisation ainsi que les 
capacites afferentes qui representent les  ressources  strategiques globales  dont un 
individu a besoin pour occuper un emploi ou pour suivre un cours de formation); 
et la creation de  reseaux (systemes d'interaction et de partenariat qui definissent  ~  ·rt une relation, c.-a-d., une collaboration et des interactions qui donnent des resultats 
utiles). 
Le deuxieme element concerne la "qualite des actions". Pour assurer la qualite, un 
projet de formation doit tenir compte de certaines variables que nous pouvons defi-
nir comme "structurelles", puisqu'elles sont centrales au processus: En particulier, 
certains criteres sont particulierement significatifs pour ces projets. Ils peuvent etre 
recapitules comme suit: 
~  La capacite d'un projet a  produire les resultats qui correspondent a certains 
,  objectifs fondamentaux du programme de formation (atteindre leur but 
specifique; satisfaire au:x exigences; satisfaire les besoins du public cible) 
~  La mise en place de procedures continues pour piloter les actions de 
formation qui sont preparees 
~  Une attention constante dans !'amelioration qualitative des actions de 
formation 
Ces criteres, traduits en comportements operationnels, doivent etre evalues selon 
!'orientation du processus, une concentration appropriee sur le sujet cible, la garan-
tie de la qualite des processus internes et la surveillance constante de la qualite des 
actions elles-memes (qui peuvent etre divisees en trois categories: les actions impli-
quant la gestion de ressources internes; les actions impliquant la  relation entre le 
groupe cible et les  autres sujets impliques; les  actions se  concentrant sur le  deve-
loppement des activites de formation). 
Les activites planifiees et effectuees dans le cadre des ecoles de la deuxieme chan-
ce doivent egalement etre reproductibles et transferables. Le terme "reproductibili-
te " se rapporte a  la possibilite de reproduire un projet dans des situations avec des 
problemes semblables a ceux qui ont mene a sa creation, et dans des configurations 
territoriales qui ressemblent a celles dans lesquelles il a ete cree, ajoutant de ce fait 
une valeur generale a  un projet specifique. 
En outre, le  concept de "transferabilite" indique la capacite  d'adopter un projet 
comme modele pour traiter les problemes qui different de ceu:x  pour lesquels il a 
ete initialement cons:u. L'idee derriere ce concept est d'etudier les actions d'un pro-
jet qui peuvent aider a resoudre le probleme qui a ete identifie. La "transferabilite" 
d'une experience de formation peut etre realisee dans des contextes qui different de 
1' original si les caracteristiques de ce contexte ont ete explicitement decrites et peu-
vent etre mesurees et analvsees clairement. 
La "transferabilite" ne doit pas etre comprise d'une fas:on  absolue; ce  n'est pas la 
pratique elle-meme qui est consideree comme transferable, mais le modele de pra-
tique. 
En bref, !'experience des ecoles de la deuxieme chance constitue une bonne prati-
que. Elle a des caracteristiques comprehensibles en termes de structure theorique 
et pratique de fonctionnement. Elle preconise un modele de plus en plus integre de 
formation. Et grace a la synergic pertinente des elements caracterisant le modele 
(strategic  de  projet,  qualite  d'action,  reproductibilite,  transferabilite),  elle  peut 
apporter une contribution substantielle au systeme de formation et augmenter la 
qualite globale du travail effectue dans ce domaine. Mise en place des ecoles 
de Ia deuxieme chance 
Le nombre de villes qui expriment leur interet pour !'initiative de I'  ecole de la deu-
xieme chance augmente sans cesse. Afin d'aider les villes qui souhaitent evaluer la 
faisabilite de la mise en place d'une ecole de la deuxieme chance, uncertain nom-
bre d'instruments a ete cree pour les assister lors du developpement conceptuel de 
leur projet et pendant la phase de mise en oeuvre. 
Il est important de garder a !'esprit que les ecoles de  la deuxieme chance ne sont 
pas un substitut a 1  'ecole pour les jeunes qui ont des difficultes a s'integrer dans le 
systeme educatif. Elles sont, en revanche, un outil pour combattre I' exclusion socio-
economique. Les ecoles de la deuxierne chance proposent un eventail de possibili-
tes de  formation de  bonne qualite, convenant aux  besoins des jeunes risquant la 
marginalisation. Le parcours propose doit etre elabore en fonction des besoins reels 
des jeunes. La connexion entre ce qu 'ils apprennent et le rnonde du travail doit etre 
directe. Ces ecoles exigent un even tail de ressources hurnaines: elles sont conrues pour 
rassembler les  meilleurs professeurs,  educateurs et specialistes dans le domaine de Ia  rein-
tegration sociale,  les plus grands experts en matiere de prevention de Ia  criminalite et de 
Ia  violence, et les meilleurs travailleurs sociaux. 
1 
Qyels instruments sont disponibles  pour decouvrir !'initiative de  l'E2C et pour 
conduire une etude de faisabilite precedant !'installation d'une ecole? 
Le site Web 
La Direction generale Education et Culture a cree un site Web consacre a !'initia-
tive de !'ecole de la deuxieme chance. Le site est riche en informations utiles con-
cernant les caracteristiques du projet, les projets deja rnis en oeuvre, et les resultats 
realises pendant la phase pilate. 
Le site Web couvre six sujets: 
~  L'origine de !'initiative 
~  La premiere approche 
~  Les projets pilotes europeens 
~  Un guide pour installer une E2C 
·  -~  Le reseau des projets de l'E2C 
~  Un rapport d'evaluation 
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I  Guide  d'appui  a la  mise  en  place  d'une  ecole  de  la  deuxieme  chance.  Prepare  par: 
E. Tersmette et L. Lafond, p. 3 
2 http://europe.eu.int/comm/cducation/2chance/homeen.html La Deuxieme Chance 
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Plusieurs documents peuvent etre telecharges. L'evaluation independante recem-
ment effectuee est particulierement interessante. Ce rapport presente les resultats 
preliminaires des ecoles de la deuxieme chance pendant les trois premieres annees 
de la mise en place du projet (1997  -1999) et identifie leurs contributions principa-
les pour la lutte contre I' exclusion. Outre lecompte rendu succinct, le site inclut des 
etudes thematiques sur la fas:on dont les projets ont traite les trois principaux defis: 
le  developpement de  partenariats locaux solides, les  methodes educatives indivi-
dualisees, et le  profil du groupe cible. 
Le guide pour installer une ecole de Ia deuxieme chance 
Le guide, disponible sur le site Web, fournit des informations pratiques et essaie de 
simplifier la tache de ceux qui cherchent a developper eta mettre en oeuvre un pro-
jet d 'E2C. II explique la  philosophic de !'initiative E2C, les  principes communs 
auxquels les ecoles sont soumises, et les aspects administratifs et logistiques a pren-
dre en compte. La premiere partie du guide est consacree a !'analyse des cinq cri-
teres communs a tousles projets: 
~  Le groupe cible 
/"'  L'objectif principal 
~  L'environnement 
~  La strategie d'enseignement 
~  Les partenariats locaux 
Ces principes communs sont centraux a chaque projet, bien que  le  caractere de 
chaque E2C depende fortement des conditions locales I nationales. II y a beaucoup 
de  place  pour !'interpretation; !'innovation et la  flexibilite  sont encouragees.  Le 
guide est fourni avec des conseils pratiques. 
Le guide couvre les  questions importantes impliquees dans l'etablissement d'une 
E2C: le type de professeur, la strategie educative, la selection des lieux, et beaucoup 
d'autres  aspects  pratiques.  Chaque theme contient des  exemples  d'ecoles  ayant 
aborde ces problemes avec succes. 
Les associations des vi lies pour l'ecole 
de Ia deuxieme chance 
L'Association europeenne des villes pour les ecoles de la deuxieme chance est une 
organisation independante, a but non lucratif, qui regroupe tous les projets pilotes 
existants. Les objectifs principaux sont de faciliter et preserver des contacts, de con-
solider et defendre !'approche de l'E2C, et de supporter des villes souhaitant deve-
lopper les  ecoles  de la  deuxieme chance. L' association travaille pour renforcer le MISE  EN  PLACE  DES  E2C 
reseau europeen des ecoles de la deuxie-
me chance. Elle organise 1' echange des 
professeurs I tuteurs, le transfert de 1' ex-
perience, et la cooperation entre les  vii~ · 
les  qui ont deja installe une ecole de la 
deuxieme chance. Le secretariat de 1' as-
sociation  est  actuellement  situe  a 
Heerlen.  Des  experts  collaborant  avec 
!'association  constituent  une  ressource 
precieuse  pour le  developpement  d'un 
projet d 'E2C et pour sa  realisation. Ils 
aident la nouvelle ecole a participer acti-
vement au  reseau et a prendre part aux 
activites communes. Parmi ces  activites 
communes un evenement sportif annuel 
presente  une  chance  unique  pour  les 
etudiants de  se  rencontrer et de faire  la 
connaissance de cultures differentes. 
L'etablissement de !'Association des vil-
les  des  ecoles  de  la  deuxieme  chance 
constitue un pas en avant important dans la promotion de la dimension europeen-
ne du projet. Elle fait desormais face  a la tache importante et delicate de mainte-
nir vivant et actif le reseau des ecoles de la deuxieme chance. 
Les ecoles de Ia deuxieme chance 
Pendant la  phase pilote de  !'initiative, 13  projets  d'E2C ont commence dans  11 
pays europeens. Q!elques resultats tres interessants et encourageants ont ete obte-
nus. L'evaluation independante a ete effectuee et les  resultats sont disponibles sur 
le site Web. 
Les experiences des ecoles ayant participe ala phase pilote sont une ressource utile 
pour les nouveaux projets. Chaque projet est unique et est con<;:u pour repondre aux 
besoins locaux. Ainsi, la mise en place des principes communs a engendre des stra-
tegies et des modeles de formation differents. Mais beaucoup d'aspects- formation 
des  enseignants,  conseils,  orientation,  methodes  d'enseignement,  utilisation  de 
nouvelles technologies - sont appropries a d'autres projets. 
Il est recommande de visiter certaines de ces  ecoles pour echanger des idees avec 
les autorites locales, les gestionnaires, les enseignants, les etudiants et les partenai-
res  locaux. Certaines villes  peuvent souhaiter organiser une visite d'une ecole exi-
stante. 
En conclusion, une question controversee: quel type d 'enseignant? Cet aspect a ete 
le sujet d'une conference thematique, mais la discussion est encore ouverte. Un dia-
logue avec d'autres ecoles ace sujet aidera les nouveaux projets d'E2C. 
1 e2c-europe@worldmail.nl  {wfJ-
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Le role de Ia Commission europeenne 
Soutien, incitateur 
au changement, pionnier 
Dans son engagement en faveur des ecoles de la deuxieme chance, la Commission 
europeenne ne souhaite naturellement pas developper un prototype qui serait 
recommande ou impose a  tousles Etats membres. Une telle demarche depasserait 
ses competences et une exigence de ce genre serait par ailleurs condamnee a 1' echec 
du fait de considerations d'ordre technique: les structures qui regissent le passage 
de !'ecole vers le marche de l'emploi dans les  differents Etats membres sont trop 
differentes. 
Ou se situent les competences des differents dispositifs: !'ecole, I' assistance auxjeu-
nes et les systemes de formation professionnelle? Qyelles sont les passerelles vers le 
marche de l'emploi surtout pour les jeunes defavorises? Qyi les construit, les finan-
ce  et les  garantit? Ces questions ont des reponses variees, pas seulement dans les 
differents pays membres de !'Union mais egalement multiples a l'interieur de cha-
que Etat. II est utile de mesurer separement !'impact du role du systeme educatif et 
de la formation professionnelle ainsi que des structures de transition et des mesu-
res  complementaires dans les  differents contextes locaux. Par ailleurs, l'heteroge-
neite du public et la diversite des facteurs de !'abandon scolaire ne plaident pas en 
faveur d'une solution unique de deuxieme chance permettant de doter les jeunes en 
echec scolaire d'un niveau d'education correct 
II serait plus pertinent pour les  Etats membres de batir, pas a pas, pour ces  que-
stions relevant de la politique d'education, les etapes de la reforme et du develop-
pement. L'UE doit soutenir et developper cette approche. L'UE a un role impor-
tant a jouer: elle doit fournir aide et assistance, tout en etant promouvant !'innova-
tion. 
Finalement, c'est  ainsi  que  se  realise  !'action communautaire  qui  contribue  au 
developpement  d'une  education  et  d'une  formation  professionnelle  d'un  haut 
niveau de qualite tout en respectant le principe de subsidiarite. 
La contribution de l'Union Europeenne ala reduction du nombre d'abandons sco-
laires se mesurera a sa capacite a  soutenir des experiences diverses eta promouvoir 
et stimuler !'innovation dans tous les Etats membres. Ceci correspond egalement a 
l'objectif formule partout en Europe de coordonner davantage les politiques socia-
les, d'education et de l'emploi afin de reduire le  nombre de jeunes sans qualifica-
tion professionnelle. 
Les jeunes doivent etre au cceur de tousles efforts afin de les accompagner dans le 
developpement de leur personnalite, leur employabilite, leur insertion sociale. 
Dans cette demarche, il convient de veiller ace qu'il n'y ait pas d'effets secondaires 
indesirables et negatifs. Un exemple: dans certains Etats membres, les entreprises 
jouent depuis des annees un role important dans !'education et la formation pro-
fessionnelle . '  \ 
SOUTIEN,INCITATEUR  AU  CHANGEMENT 1  PIONNIER 
Dans d'autres pays ou regions, c'est moins frequent, et bien qu'il serait souhaitable 
de !'encourager, les incitations et les recompenses pour !'implication des entrepri-
ses  dans le long terme devraient etre la main d'oeuvre locale qu'elle peuvent ainsi 
se constituer. 
Champs d'action possibles pour I'Union europeenne 
lVliSE E:\1  PLACE D'UN CEl'\TRE DE RESSOURCES DES CONl'\t\TSSANC ES 
Ce forum europeen devrait capitaliser et mcttre a disposition les experiences con-
cernant l'ensemble des themes touchant a l'education eta la formation profession-
neUe  ainsi  qu'a  la  politique  de  l'emploi  dans  les  Etats  membres  et  l'Union 
Europeenne - surtout concernant le theme des ecoles de la deuxieme chance. 
EVAI.UATION 
Les  informations  capitalisees  dans  le  centre  de  ressources  des  connaissances 
devraient etre evaluees et mises ala disposition  du Conseil europeen des differents 
Etats membres, des acteurs nationaux, regionaux, locaux et a toutes les personnes 
in  teres sees. 
Dl::vELOPPEl\'lENT DE CRJTLRES DE QUAIXJt 
Aussi  differentes  que  soient les  ecoles  de  Ia  deuxieme  chance  par rapport aux 
publics et aux contextes regionaux - l'efficacite des differents dispositifs devrait etre 
evaluee  en  fonction  d'indicateurs  identiques  etablis  conjointement.  Les  aspects 
importants de ces indicateurs seraient: 
• la reduction du nombre de jeunes sans qualification et sans emploi 
• satisfaire l'objectif de 1' "employabilite" vers le developpement de la personnalite 
et !'insertion sociale La Dewdeme Chance 
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..  I'  evaluation des differents aspects de la qualification aussi bien par rapport a  son 
utilite pour les promotions de jeunes directement concernes que par rapport a  la 
perennite a  plus long terme des concepts dans le domaine des politiques educa-
tives 
" une selection transparente des publics pris en charge 
..  prise en  consideration des competences comme points de depart et integration 
des choix des publics 
• evaluation reguliere des progres en terme de performance des differents jeunes 
• flexibilite  des  concepts par rapport a de  nouvelles evolutions didactiques et des 
nouvelles exigences imposees par le  marche de la qualification et de l'emploi 
..  integration des entreprises 
..  cooperation avec  d'autres acteurs regionaux et capacite de  mise  en  ceuvre  d'un 
echange transfrontalier d'experiences 
• mise  en oeuvre  des  nouveaux  medias  et de  l'informatique dans  le  cadre d'une 
demarche globale de qualification 
..  assurance de la continuite des programmes, du personnel et de la qualite 
• controle interne continu et transparent des resultats 
PUBUCAflON D'EXE:VJPLES DE BONNE:S PRAI'IQ_!JES 
Ceci pourrait recouvrir trois elements: la  transmission d'informations concernant 
des  demarches  exemplaires;  des  conseils  en direction des  acteurs  qui  souhaitent 
engager une demarche similaire et, le cas echeant, la mise a  disposition d'un finan-
cement permettant a  des acteurs de lancer le dispositif. 
SOUTIEN DF: L'E:CHANGE D'JNFORJ\!li\'TIONS ET CRI;~ATION DF lU::sEAU 
L'efficacite  des  criteres  de  qualite  et le  transfert d'exemples  de  bonne pratique 
dependent beaucoup de leur acceptation sur place. 
Pour assurer une bonne acceptation, il importe de veiller au bon fonctionnement 
du flux  d'information, ce  qui necessite une infrastructure permettant un echange 
bilateral des  participants. Finalement, il  est necessaire de  disposer de possibilites 
d'une prise de contact directe et de visites d'echange. La ou l'on ne dispose pas des 
ressources necessaires, la Communaute Europeenne doit intervenir pour compen-
ser ce  manque - cec1  concerne  surtout les  regions  europeennes peripheriques et 
structurellement tres faibles. 
LES !':COLES DE LA  DEUXJ1~:JVIE CHANCE- Gl;~Nl::RAUSATION DE L'EXPF:RIENCE 
Ecoles de la deuxieme chance - deuxieme chance pour les ecoles d'Europe. Ce qui 
signifie que les obstacles et les succes que laissent apparaitre le travail pedagogique 
avec des jeunes en echec scolaire/defavorises/sans qualification font naitre des cri-
tiques vis-a-vis des voies "normales" de !'education. 
Ce qui convient aux jeunes lasses  de leurs echecs et qui ont perdu le  gout d'ap-
prendre - conseil educatif permanent, approche integree de la qualification et dia-
'  { SOUTIEN,INCITATEUR  AU  CHANGEMENT,  PIONNIER 
logue intensif entre les objectifs de la formation et ceux de l'emploi- convicndrait 
egalement aux autres eleves. Les experiences que l'on peut faire  au sein des ecoles 
de la deuxicme chance et dans d'  autres dispositifs similaires devraient etre valori-
sees d'une fac;on beaucoup plus energique et offensive dans le debat europeen sur la 
politique de I'  education pour parvenir ainsi, pas a  pas, a  une modification des orien-
tations politiques concernant les systemes scolaires. 
Les ecoles  de  la  deuxieme  chance  ne  devraient pas  se  limiter a leur fonction  de 
remediation des echecs. Elles devraient aussi apporter aux systeme scolaire des ele-
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